

الفرقان
في تفسير القرآن بالقرآن والسُّنة
فبي تنسير الثرآرآن

الجزء الخامس عشر
تسورة إيراهيم - سورة - سورة الحجر الرعد

## سماحة الشيخ

إلإكتور محمد الصادقي
shiabooks.net
رابطل بديل > mktba.net

## تتممة



$$
7
$$





 فَأَرِيَرْن







稀




الفر ان في تفسير الفرآن// الجزه الخامس عشر
أَمِينٌ




مضت السنون البضع، سبعاً أو زاد ولم يدّكر الذي ظن أنه ناج آن يذكر الصديق عند ربه، وهذه طبيعة الحال للناس النسناس على أية حال، إلّا أن يحظو حظوة مادية من هذه الذكريات.

لقد كان يوسف بأيدي إخوته خـحيّة الحقد الماكن في قلوبهم فجعلوه


 يحتاجه لمرة أخرى معبراً لرؤيا الملك علّه يزداد عنده شأنااً ومزيداً!








$$
\begin{align*}
& \text { Y) سورة يوسف، الآية (1) } \\
& \text { سورة يوسف، الآية: AA. } \tag{r}
\end{align*}
$$

العزيز هو الشخصية الثانية في المملكة وقد عزل أو مات أو قتل فأصبح الصديق هو العزيز
 الماضية تلمح إلى المداومة، والسمان جمع السمينة كما العجاف للعجفاء الهزيلة، أرى سبعين مختلفين في السمن والهزاله، ومن العجاب أن العجاف يأكلن السمان، وأرى سبع سنبلات خضر وسبعاً أخر منها يابسات.
 المعنى، والجواب عن نفس المعنى
 الباطن، كما العبارة عبور عن اللفظ إلى معناه، فتأويل الرؤيا هو العبور إلى حقيقتها المعنية منها .
 السجن والملك، والا هتمام بها وتأويلها يعطينا صورة من جو العصر آنذاك في مصر وخارجها، فالهبة اللدنية المؤتاة ليوسف من علم تأويل الرؤيا كانت تناسب جو العصر وروحه، حيث يحتاجه المؤمن وسواه سواء.

يطلب الملك - في اضطراب بال وسوء حال مما يراه - إلى الملاٌ من الكهنة والحاشية الملكية، وهم يحيدون عن تأويلها جهلا أو تجاهلاّ على طريقة رجال الحاشية في إخفاء ما يسوءه وإظهار ما يسره واختلاق الجو المساعد لهواه .
 يعبروا، ولكنهم رغم اضطراب الملك وتهليده:
 وهذه أحسن عبارة وأبلغ استعارة عما يعنون في حيدهم وميلهمم،

فالأضغات هي الخلائط من الحشيش المضموم بعضها إلى بعض، كالحزمة وما يجري مـجراهـا، يُشبّه هنا اختا منالاط الأحلام، وما يلا يمر به الإنسـان من مكروه ومحبوب والمساءة والسرور، باختلاط الحشيش المجموع من أخياف عدة وأصناف متعلدة .

فأضغاث من أحلام، يخلط بعضها ببعض، دون رباط ظاهر، ليس لها




 كرامته؟ علّه للحفاظ على اطمئنان خاطره الًا يشوّش بـا بما يرى، وإعذارهـم
 الحفاظ على الأمرين هي إبعاد الرؤيا عن كونها ذات حقيقة، فسواء أكانوا يعلمون تأويلها أم يجهلون فصيانة الموقف تقتضي ما قضوه الا واللوحة الظاهرة من هذه المنامة في نظرة سطحية هي استيلاء الضعيف
 أوّله يوسف لكانوا يتسابقون في تأويله حظوة عند الملك كما حظا حظي الصديق، ولكنهم علموا ظاهرآ منه سطحياً فهابوا الملك أن يؤلوه بما علموا و وَكَالُوَّا







 هو من الملا المخاطبين المطلوبين، فهو ساقي الملك وأنى له أن يكون من الم

الكهنة ورجال الحاشية.


 وإلّا فكيف يورط نفسه فيما ورّط وأهل التأويل يقولون إن ليس لها تأويل؟!
 ترسلون، وبطبيعة الحال أرسَلوه وبأمر الملك وتأكيده.

 عند الملك أن يعارك الساقي : ما أنت والإنباء بما جهلنا أنا، أو ما ليس كـا له
 في هذه المواجهة وبعد أمة من السنين:




 الأضغاث وأنتم الأحلام، وليس الملك ليرى أضغاث أحلام! . .


ملدروسة من الحاشية الملكية، وبعكس ذلك خيانة امرأة العزيز والحاشية التي زجته في السجن
 وتسجيع كيلا يتمنٌ يوسف من تأويل نكاية عليه، لماذا لم تذكرني عند ربك
 حول القضية، مما يدل على نبوة مقامه وبراءاءته عما افتري عليه من نسيانه هو الا ذكر ربه، والتنديد عليه لماذا توسلت إلى عبد؟!، ولا شرط أن يخرجوه حتي
 يوسف، وتراه إذا كان على علم من علم يوسف تأويل هذه الرؤيا كسائر
 برجوعه، فقد يموت في الطريق أو تقتله الحاشية قبل وصوله، وحتى إذا وصل فعلّهم لا يقبلون تأويله، أو براءته، ولا سيّما خيانة امرأة العزيز ونفس

ولأن المرجو هنا عظيم عظيم فقد يقاوم ما علّه ينقم منه: لماذا حرّج موقف الحاشية، لا سيما وأن الملك بجنبه ولو ولو لم بأت بشيء إذ تكفيه محاولة لتأويل رؤياه! وهنا نراه بعدما يسمع الرؤيا يفتي للساقي ودون تمهل ولا شكاة ولا تطلّب نجاة بتوسل ثان:



 أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجوني، ورئ ورواه مثله العياشي في تفسيره من أبان عن محمد بن
 القرآن في يوسف فالرسول

أتراه أفتى - فقط - تأويلاً لرؤيا الملك؟ كلّا إ حيث حكم على ضوء
 الخيانة، وهذه هي الفتوى الكاملة، وقد كان المان المستفتي ليكتفي بالبند الأرّل فإنه - فقط - تأويل رؤيا، ولكنه يزيده حكماً صالحاً لفتواه، ليأخذ بذلك

ولأنها رؤيا الملك يأخل اسبع بقرات سمان وسبع سنبلات خضرال مثالاً عن الحالة الاقتصادية الخصبة في جميع أنحاء المملكة، حيث البيا البقرة تمئل وافر النعمة، وهي في رؤيا من يملك أمر الرعية، النعمة العامة الشاملة الثا نما نم (اسبع عجاف وسبعاً أخر سنبلات يابسات" مثالاَ عن الحالة الشُديدة الضيقة بعد الأولى.

 جمعهما فتح عين الفعل اللامح للجريان والدوران: تزرعون سبع سنين متالية سنةٌ وسنوات، مما تنتج أخصب الزرع والكثره عِدَّة وعُدَّة.

وهذه الفتوى الأولى بحكمه، فإن (تزرعونها خبر يعني الأمر ومن نم




 آلا تأكلوا مما حصدتم إلاّ قليلاً فيه بلغة الحياة . .


 الالتهام والتععثر
إلى هنا يتم تأويل الرؤيا سبعاً بسبع، ثم يزيد الصديق مما علمه ربه وأنبأه ما ليس في الرويا :

ولكيلا تبقى لهم أية باقية من زمجرة السبع الشـداد يخبرهم الصـديق بذلك العام المغيث، بغيث السماء وغيث الأرض ومنه كلاءها، ولو كان فقط - المطر لجيء بلفظه، والغيث المطر ليس غيئاً إلّا لأنه يغيث وينجي البائسين، أم أن وأِغَأُ مُ من كلا : الغيث والغوث، فليس الغيث المطر


 والحادثة المدمرة.

فالقول إن فيضان النيل كان يكفيهم عن المطر، تقاوله السبع الشداد
 وهناك كربات وصعوبات سماوية وأرضية لا تدفع إلاّ أن يغاث الناس بغ الثا إلهي ضمن فيضان وغيث، لا سيما وأن الفيضان نفسه ليس إلاّلا بالغيث الذي يمده من مجاريه عن بلاده.
 كثرتها لحد الإعصار بعد الإعسار، فلا يعني - فقط - يعصرون الخمر، بل

ولا يعنيه فيما يعنيه، إذ تجل ساحة النبوة أن ينبئ فيما ينبئ عما فيه شهوات النسناس بخمر تخمر الناس، وتبغض إله الناس! فإن لم يدل تأويله الرؤيا




وهنا بحذف السياق ما يُعلم من المساق أو هو غير ضروري في القصة، وينتقل إلى مشهد الملك وتأثره عن تعثره في سجن الصدليق، فلنـي النسمع الملك كيف ينهاز إلى خلاصه بكل إخلاصه والتماسه:



يا عظماه لذلك الصديق العظيم، يطلب إليه الملك ليخرج عن السجن ويدخل عليه فلا يستجيب، وطبعاً ما كان الإتيان به إشخاصاً لاستجواب يعود بعده إلى السجن، فإنه أمر قاطع لا مرد له ولا قِبَل أمامه، وإنما هو إحضار عن عفو وإغماض، فله أن يقبل وله ألا يقبل.

هنا نرى يوسف السجين وقد طال سجنه بضع سنين لا يستعجل إجابة الملك في الخروج، حتى يخرج قبله عن تهمة الخيانة، ويعلن متهموه براءته من الوشايات والمكائد التي أدخلوه السجن بظنتها .
فلو خرج من فوره لكان خارجاً عن طوره، متههاً في توسله بالساقي،

 والطمأنينة في قلبه البارع، فلا يعود عجولاً ولا معجلاّ، تقلديماً لخروجه عن سجن الروح في تهمة الخيانة، على سجن البدن، وإن بقي فيه بضعاً أخرى،

ذلك يوسف ولم يكن مـن دارت عليهم الرحى، فبأحرى إمام المرسلين وخاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين محمد منه وأمكن خلاف ما اختلق على ساحته من روايات(1) كـما على أخيه

الصديق!
وأياً كان رسول الملك، أهو الساقي الناجي وعله أنسب لكونه أرفق

 الحاشية يليق بهذه الرسالة، لا نعرفه من هو؟ ولا فائدة في أن نعرفه.




 فانظر إلى ذلك السجين كيف يستجوب الملك والنسوة في مسألة واحدة، بكل حائطة واحتشام، حيث لا يذكر الـو مراودة امرأة العزيز، فإنما النسوة والنسوة فحسب، إذ كان أمرهن واضساً في المملكة وضـح النهار،






 أتاني الرسول بعد طول اللجبس لأسرحت الإجابة حين تال : ارجع إلى ربك، فاسأله ما بال النـوة!

وأمرها يظهر ضـمن أمرهن كما ظهر، فبالهن وخطبهن ذريعة إلى خطبها

 من كيدهن أنهن لما يُسن عن مراودتها آلقين حبل التهمة الوقحة على عاتقه، في وشاية دائبة وجناية هـارحة سارحة، لـد شككن الملك والعزيز في

والبال هو الأمر العظيم والشأن الخطير، وهو للنسوة هنا أخطر من
 حبه، لحد أنساهن أنفسهن فقطعن أيديهن، مكان الأكل والفاكهة التي بأيديهن

فلما يُعرف ذلك البال يُعرف واقع الحال منهن ومن امرأة العزيز وكفاه ذلك السؤال ظهوراً لبراءته في الحال وبكل استعجال.



والخطب مو جلل الأمر ومصابه، فالصديق يتغاضى عن مراودتهن احتشاماً حتى يصرح بها وبخطبهن الملك، ويصرخن ببراءته، مما يدل على أنه كان يعلمها من ذي قبل، أو استقصى قبل إحضـارهن فعلمها، وهـا وهذه قضية الحال في كل استجواب ولا سيما بالنسبة للعظماء، ليكون المست المستجوبا للحال على بينة من الأمر، والظروف المحيطة به قبل اللخوض والـو والانغمار

 آم أنتن من آنفسكن؟


 مئل هؤلاء النسوة المترفات المتجبرات الأرستقراطيات اللاتي لا يحنّ إلى معروف ولا يقررن بمنكر فعلن.

وهنا لا تملك المراودة الأولى، الخائنة الأولى، لا تملك نفسها في



 في بروكه إذا تمكن واستقر في الأرض، وكأن اشتقاقه من الـحِصة حيث رلا

 ناحية أخرى هي طبيعة الحال في الأوساط النسائية في المترفين، لـدا لـد قد يتفاخرن بتلك المراودات إذا كان المراود معترفاً بلياقته وصلوحه للمراودة الا حيث التحلل والتميّع وحيونة السعار الجنسي المرتدي ثيابي الأرستقراطية، لها مقاييس في الحياة غير ما للشعوب المحطّمة المظلومة.

ولقد تمت هنا الشهادة من الملك والنسوة وامرأة العزيز على براءة

 أما ذا؟ القدر المعلوم انقطاع خبره منذ الوهلة حتى آخر القصة وقد كانت في
(1) سورة يوسف، الآية: اس.
(Y) سورة يوسف، الآية: YA.

شهادته الأولى كفاية، إضافة إلى شاهد من أهلها وشهادة القميص أمن ذا ممن قد مضى؟ والتوراة على تحرّفها شاهدة لصدلة مهـها اختلف التعبير أو تهافت في بعض المواضيع


 فمن هو اللذي لم تخخنه؟ أهو العزيز وقد خانته في مراودات واهتمامات










 السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشريةية يكون سبع سنين جوهاً .






 الطعام ذخيرة للأرض لسبع سني الجوع التي تكون في الرض مصر فلا نتقرض، الأرض

بالغيب وكما صرحت بصدق الصدليق في خيانتها وبراءتّه أم هو يوسف؟ وقد خانته في الحضور والغيب، حيث احتالت عليه حتى أدخلته السجن


 في مشهد النسوة مرتين، فلم تكن في موقف التبرئة لنفسها حتى تنفيها عن


 وغياب يوسف! ولم تكن امرأة العزيز بالتي لا تخون يوسف ولـ الـا
 نفسها أمام النسوة والملك أم والعزيز! العـي الـ

إنها - دون ريب - من كلام يوسف إجابة عن سؤال مقلر ، لماذا لم تحضر عند الملك فور إحضـاره، وطائل السجن كان يؤكد التهـمة عليك
 خرجت دون استجواب النسوة لظلت تهمة الخيانة عليّ لزامآ، ومو استبقاء
 حقي أمام الجماهير، فيعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب. أتراه لم يعلم أنه لم يخنه بالغيب وهو القائل لدى الـى الباب بعد شاهِ ملد من


أجل إنه أخلذ يعلم ولكنها بدلته من بعد علم جهلاّ، كما هددت الصدليق
 يأخذ مكائد النساء بأزمة قلوب الرجال، فقد فعلت وافتعلت حتى دفعته أن

يسجنه بتهمة الخيانة، وظل بضعَه في سجنه في ظل هذه التهمة الوتحة، فكيف يخرج دون أن يقضي عليها؟





 الملدينة، ومعهن العزيز والملك في خيانتهم المكرَّسة وشيطنتهم الملدروسة، فلو أني كنت من الخائنين، والجهاز الفرعوني مصرٌ على أنني خائن فكيف


 المكيدة وهو عنه غافل، فأعلمنا سبحانه أنه لا يهليه حيث لا لا لا يوفقه لإصـا الغرض، ولا يسده لبلوغ المقصد، بل يلدعه يتخبط في ضـلاله ويتسكع في متاهه، حيث يسري في معصية الله فلا يستحق أن يهلى لرشد أو يتسدد لقصد.

ولانهم كانوا خونة بحقي بكل المكائد الفرعونية، نسائية ورجالية، لم
 السجين لرجال البلاط ونسائه ولمّا يخلص من السجن إ ولأن ولأَنِّ لَمْ آَغْنُه
 ينّيها بما يزيل غشاوة الإيهام والإبهام بقوله:



 والمخلصين، فلولا غفره بما أراه برهانه وصرف عنه كيدهن لهمّ بها بها وصبا
 للمعصومين، كما هنالك غفر بعد حلوله كما لغير المعصومين .

فإذا كان يوسف الصديق لا يبرئ نفسه وهو من المـخلصين، فيربط براءته برحمة ربه، فبأحرى لمن دونه من الصالحين، فلولا رحمة الرا لارب لكنا

 باله، تكرّس كافة طاقاتها سياجاً صارماً على أمر السوء وفعله، مستعينة باع باله الان وحتى النفس المعصومة، حيث العصمة الإلهية وتثبيته يحولان بين النفس


وصحيح أن النفس لا يصح أن تأمر بسوء، فإنما تشتهي السوء، ولكن
 المقبحات كانت بمنزلة الآمر المطاع، والإنسان بمنزلة السامع المطيع،
 والقود إلى المغاوي

تم وهذه الأمارة بالسوء - بطبيعة الحال - تتدرج على ضوء المـحاولة البسشرية والرحمة الإلهية من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، إلى لوّامة بدرجاتها، ومن نم مطمئنة بدرجاتها، مخلصة لا تخلو من أخطاءٍ اللمم، نم
سورة الإسراء، الآية: لالآية: vع.

مخلَصة معصومة بعصمة إلهية، وهذه رحمة خاصة تخص المخلَّصين، وقبلها
 (1) محمد لحد يقول عن نفسه (اثيطاني أسلم بيدي - جزناها وهي خامدةال.


 وليست لنـا إلّا إحدى هـذه الثـلاث، وهي مـختلفة حـالات الـات الروح، واجتماعها في هذه الحالات، أم تعددها كل بحالتها، ذلك اجتماع الاع الأضداد المتنافرة، أو المحالات المتهاترة.


ذواتها، ولا اجتماع في حالاتها! .

تم ومع الأسى نرى هنا كما هنالك ترسم أيدي الخيانة مـا يمس من كرامة الصديق وليُضرب عرض الحائط لمخالفته كتاب الله المصرح في آيات

عدة ببراءة يوسف ويراعته(ع)

(Y) سورة الفجر، الآيات: Y--YV (Y)
(Y) سورة الشمس، الآيات: Y (Y)
 امرأته ، فقال له جبرائل : ولا حين حلا

 البي حاتم وأبو الثيخ من الحسن في الآية قال: خشي نيي اله الن يكون زكى نفسه قال : وما أبرئ نفسي الآية .

الفرقاذ في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عشر
وهكذا ينتهي دور السجن لـمن كرّمه اله واصطفاه، بريئاً عن تهمة
الخيانة، جريئاً على الخَوَنة، مما يدفع الملك أن يطلبه إليه مرة ثانية :

: (\% (\%
وهكذا يتجلى الإنسان في أكمله وأنقصه في قصص القرآن التي لا تقص

 واقعة تتناسق فيها جميع المؤثرات والمؤشرات والواقعيات في نفوس بني الإنسان.


 والأمانة والرزانة، واستخخلاص الملك هو الصـدارة الثـانية بعده كرئاسة الوزراء آمّا ذا من القمة الثانية.

إنه في هذه المرة خلاف الأولى لا يطلبه ليرى مأول الرؤيا، أو ليسمعه كلمة الرضـا لصـاحب السـموٌ الملكي، وليعفو عنه ويطلق سراحه، وإلنـا وإنـا ليستخلصه لنفسه معتذراً إليه عما كان عليه، ومفوضاً إليه ما سيكون. . . . هنا الملك يطلب إلى من لا يتهافت على خروجه من السجن، ولا يتفاوت عنده السجن وخارج السجن، إلّا أن يخرج قبل خروجه عن تلا تلهمة اللخيانة، واللّا فالسجن أحب إليه من عفوه دون براءة، كما كان أحب إليه مما يدعونه إليه.
(1) سورة يوسف، الآية: 11.

يطلب الانسراح عن السجن ممن أخذ يفتي برؤياه لصالح المملكة،
 وهكذا يكون رجالات الحق والصدق والدعاة إلى الش، لا يخضعون الا لا للأمر
 السلطات الباطلة المفروضة عليهم، ولا يحيدون عن موقفهم الرسالي، ولا يفرق لديهم السجن وخارجه، ولكي يبرزوا الحق كما يليق به ويحق، دريا دون مسّ من كرامته وكراماتهم، ودون نكص على عقبيهم انتقاصاً لـحق الدعوة

فيا ليت رجالآ - ولا رجال - يمرغون كل كرامة على أقدام الطغاة -






 مَكِينُ ${ }^{\text {ذر }}$
 أو فعلة كما يفعله رجال الحاشية؟ كلا ولا في شطر كلمة الا



> سورة يرسف، الآية: YI
> سورة يرسف، الآية: ov

العزة والإكرام، دون ألفاظ مرسومة خاوية في المواجهات العادية، وإنما كلام مكين أمين، حيث الملك ليم كلمة خاوية المُرام
هنا مثلث التأكيد للمكانة والأمانة، المستفاد من حرف التأكيد وتقدم
 لإدارة أمور الممملكة بـحاجة جلذرية ماسة إلى تلك المكانة ولـة والامْانة، ولا سيما في تلك الظروف الحرجة الهرجة، وفي الحق بلمح من كلامه هذا حكم صدارته العليا بعله،

 عن تمزقها وشتاتها، حفيظ للمعادلة الاقتصادية في السبعين الرخوة
 والمصرف، فالحفيظ على الحرمات والنواميس في تلك الظروف المحرجة،

 أكثّر مما يصلحه كصُدفة، ومن عليم غير حفيظ، يعلم ويخالف علـ علمه اللى

 خزائن الأرض

وتراه لماذا يتطلب إلى الملك ذلك المنصب دول ألم ألن يصبر حتى ينصبه هو كما يراه؟ علّه ما كان ليعلم أية مصلحة في المـلك المك هي أصلح ليجعله
 ما لمصلحة البلد - فهو يدله على ما هو الأصلح في تلك الظروف الصعبة

الملتوية، كمواصلة مالدة لما يريده منه الْمَلكِ، حيث الأزمة القادمة وسنو الرخاء التي تسبقها، هي بأمسّ الحاجة إلى الحفظ والصيانة على علم واسع

 المَلكِ وزارة البلاط الملكي، ولا أية وزارة اللّا وزارة الإقتصـاد والتنمية

 تصدي أمر الاقتصاد في ذلك الظرف الحرج تَورُّط في مـختلف الصـعوبات،
 حسب واجبه الرسالي كان حصيناً في اختيار اللحظة المرهقة ذات التا التبعة الضخخة، فيكون مسؤولاً عن إطعام شعبب بكامله والشُعوب المـجاورة، ليؤدي واجبه الرسالي عدلاّ ناصعاً ناصحاً للجماهير، وعلّه على ضوئه يجلب أنظار المحاويج إلى شرعة اله.

فليس من السهل تكلف ذلك العبءُ الثقيل، ولأقل تقدير في أربع عشرة سنة التي قد تكلّف في مصطرع المراجعات والمنازعات رأس الرئيس وحياته ومصرعه، المنصب اللذي يحيد عن تقبله سائر الحاشية الملكية، حيث ترجِّح الأريحية وحياة الترف والرعونة.

أفبعد ذلك كله يخلب ببال، أن كيف يزكي الصـدِّيق نفسه والله تعالى
 إلى فرعون المشرك الظالم أن يجعله على خزائن الأرض؟ حتى في عدلهم هي من المحرمات القطعية؟!.

إن أمر الصديق هنا أبعد أعماقاً وأوسع آفاقآ من هذه الضوابط الناظرة إلى النـاس العاديين، فإنه يرتكن على ركن الرسالة واللدعوة إلى اله، ولا بـ

للرسول أن يزكي نفسه بما زكّاه اله تعالى لتحل رسالته محلها من القلوب، وإنما التزكية المحرمة هي للنفوس غير المزكّاة، أو التي تأخلخالها بتزكيتها رعونات وطنطنات، دون النفوس المطمئنة باله التي زكاها الله بما رحمها وإنَّ


ولأن زكاة النفس من نعمة الرب فلا بد لصـاحبها أن يحدث بها واوَّآتًا





ومن ثم ليس طلبه إلى الملك أن يجعله على خزائن الأرض إلاّلا ليعدل حسب الشُرعة الإلهية فيمن لا يقرون بحق الله وشرعته، وإزالة الظلمم تم الا تقليله من المفروض على عواتق الدعاة إلى الله! وليجد ظرفاً هـالحاً للدعوة الرسالية وذلك من أهم الظروف الواسعة والمجالات الفاسحة.

تم الضرورات تبيح المحظورات، فحتى لو كانت قيادة خزائن الأرض والرئاسة عليها في الملكية الفرعونية محظورة للصـديق، لكانت أقل المحظورين حيث الضرورة الرسالية تفرضها .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الضحى، الآية: } 11 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: §9. } \\
& \text { سورة النجم، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: } \tag{£}
\end{align*}
$$




 وأحرى، فلما يُسأل: يا بن رسول اله اله



 الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، على

 اختلاف اللدرجة.
 الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي هـم عليه من التقشف: أين أنتم عن

 اللمَلِكَ وما حولها إلى اليمن، وكانوا يمتارون الطعام من عنده لممجاعة


 أصحابنا عن الرضا :الما




 قال: حانظ لما في يدي حليم بكل لـسان.

أحابتهم وكان يقول الحق ويعمل له فلم نجد أحداً عاب ذلك عله!(1) وفي الحق إنما الحكم لها ومن يمئّل حكـم الهّ من رسله وأوليائه، والحاكمون على الشعوب دونهم كلهم طغاة، ومن المفروض على من لـ لـ
 وتأسيس الحكم الحق قدر المستطاع، أم - ولأقل تقدير - التقليل من ظلمهم في سلطاتهم، فإزالة السلطة الظالمة المغتصبة وتقليلها هما مفروضان دوماً على عواتق المؤمنين باله وبرسالاته.

فمن يندّد بمثل يوسف الصديق والإمام الرضـا الفقه ورسله، إنه في الحق ليس له فقه بطبيعة الفقه ورسالته الجماهيريةا
 وفقيه، ومطبّقاً ثِرعة اله في سياسته الجماهيرية والسلطة الشرعية والزمنية، دون فكاك له عن السياسة، وهؤلاء الذين يفصلون الدين عن السياسة في الحق لم يعرفوا الدين ولا السياسة، وبهذه الجهالة فسحوا كافة الما المجالات القيادية الزمنية لرجالات اللياسة غير الديّنين، ورجال الدين الدين هم في الوقت نفسه وعاظ السلاطين، والفقهاء اللذين يحصرون الشرعة الإلهية في مدارس وأوراق وحلقات الدروس وفي المساجد وحفلات الوعظ والتعزية، التي هي تحت هذه السلطات السياسية الجهنمية.

إن الفقه الاسلامي لم يُنشأ ليُنشىء أمة في فراغ، ويعيش ويعيّش في فراغ، لا تتمـثل فيه عناصـر الـمواقف الـخاصة بـأجوائهـا، والبيئات والملابسات التي ينشأ فيها، منعزلاً عن اللياساسات والملابسات والألأحكام الزمنية، مدروساً في فراغ مثالي لا يمثل في المجتمع حتى نفسه.

الهصلر الكافي القمي بإسناده هن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اله

لقد جاء الإسلام بشرعة كاملة الجهات ليحكم بها العرض الجغرافي في الطول التاريخي، أفبإلامكان تطبيق هذه الشريعة بلا قيادات زمنية تتجمع فيها كافة الصـلاحيات للحكم على الشعوب؟! وكذلك كل ثرعة إلهية في كافة الرسالات، فلم يكن ليوسف الصديق - بعد تمشيه في هذه الطريق الملتوية الشاقة الطويلة - لم يكن له أن يبقى مكتوف اليدين عن أية عملية إصـلاحية،

 عليه كواجب رسالي أن يرشد الملك إلى الأصلـع للشُعب من الـمناصب


ولئن سئلنا كيف بالإمكان تطبيق النظام الإلهي في التراكيب العضوية

 العضوي حتى يصلح الحكم على أساسه ولا يكون ذلك إلا في زمن المهلي القائم من آل محمد
 بعض الأعضاء فاسدة، فما لا يدرك كله لا يترك كله! وإذا كان الإلـا الإصـلاح الرسالي قائماً على أساس التركيب العضوي الصالحالح، ولا ولكا لالك الصـلاح ليس إلا على ضـوء الرسالات الإلهية، فهو اللدور المصـرح المستحيل، بلا بل
 بحاجة إلى إصـلاح، وحملة الرسالات هم الذين يصنعون التركيب العضوي




اللني هو من أسس الحكـمر، تمم يـحكمـون بـحكم أوسع، كمـا صـنعه الرسول الإسلام بذلك التركيب الذي أنشأه من ذي قبل ووسّعه في المدينة.
 الإصـلاح الاقتصـادي ذريعة تفرض عليه كونه على خزائن الأرض، ليمتلك بها قلوب أهل الأرض، فيحكم بشرعة الها في الأرض.


(وَكَّلِّلَّهِ الذي فعله يوسف في رحلته الشاقة الطويلة، منذ البئر حتى البلاط الملكي مستخلصاً للملك، وُكَكَّلِّنَهِ الذي فعلنا بيوسف من تعليم الأحاديـث وأنباء الغيبب الرسـالية، وإراءته برهـاننا وصـرف السوء عنه

والفحشاء.
(وَكَّلِّلَّه الذي فعله إخوته والعزيز وامرأته ونسوة في المدينة، والذي
ظن أنه ناج والملك. وحتى آكذلكه المكانة التي حصّلنـا له في الـجو الفرعوني، بهذه المعدات المئلثة المقلدة المقررة من قبلنا .

حيث يجعل على خزائن الأرض فيصبح عزيزآ لحد يتوارى في ظله العزيز، فلا نسمعه حتى نهاية القصص إلّا له، دون الذي اشتراه من مصر حيث


سوررة يوسف، الآية: MA. MA.

أترى العزيز الأول مـات أو قتل أو عزل فاحتل الصـديق مكانته؟ لا


أجل إن مكانة يوسف وإمكانيته في الأرض جعلته هو العزيز في كل المملكة لحد توارى كل عزيز من ملك فضلاً عن العزيز! أترى تلك المكانـة المانة
 من الملك؟ فكيف ينسبها اله إلى نفسه! ولا دلالة هنا على أنه جعله على خزائن الأرض .
 تمكين ربه، فالعبد يدبر وقد دبر الصـديق بما قدم وما سئل، والله يقلِّر كما
 الملك كان بمرضـاة الها تدبيراً، فكان من مرادات الله تقديرآ، وتوافق الأمر أن في تمكينه في الأرض! حيث حورّل قلـبَ الـملك ووجههـ إلى تلك الواجهة.

فكان ما سأله وأراده الهُ .
نرى في طول الخط تتحول أسباب ذله إلى عزه برحمة خفية إلهية تجلت
 الإكرام والحب، فأخذته السيارة ليشروه للعزيزيز، فأكرم الله مئواه في بيت


 الملك تطلبه إليه ويستخلصه لنفسه، ويجعله على خزي الئن الأرضن الأر، فيتوارى في ظل عزته العزيز الذي أذله، وكل عزيز .
لقد مكن اله ليوسف أوّل مرة حين دخل بيت العزيز حيث قال لامرأته

الفرتان في تفسير القرآن// الجزء الخامس عشر


 وكأنه آنذاك - نقط - تمكين الخلاص عن غيابت الجب إلى أرض البلاط، والتمكين العلمي والرسالي ولمّا يحن حين تمكين لسلطته الزمنية تطبيقاً عزيزاً لرسالته.

ولكنما الآن يمحُنه بعد ذلك التمكين في الأرض، أرض المـملكة وحواليها، لحد يتبوأ منها حيث يشاء، دولا دون مشية فوقية تحده فيما فيما يشاء، إذ أصبح مطلق الاختيار في كل أرض المملكة، كأن له السلطة العليا، ولم


خاوية ليست له إرادة دون إرادته ولا مشيئة فوق مشيئته!.
لقد تعاضدلت أعضاد الدولة والملة بأسباب قاطعة وتظاهرت وتا وتواتر إترت




(r) أكرَّهِيُ



(1) سورة يوسف، الآية: Y (1)
(Y) سورة يوسف، الآية: Yو (Y)
(Y) سورة يونس، الآية: I•V (Y)
 دون منع عنها وتمنُّع منها، ومن نم مكانة فوقها تخص الماكن المن فيما فيما يتوجب

 التمكين على قدر الماكن من تطبيق واجبه الشخخصي، وآخر جماعي لا






 كلَمْمَ . . . (0) دون (انمكنهم في دينهم")، كما وفي وعد الإمامة ووراثة الأرض



وذلك التمكين لهم هو السلطة الصالحة لأنبياء إسرائيليين، كموسى وداود وسليمان ومن تبعهم بإحسان، ويوسف هذا يقدمهم فيه: ؤركَكَنَلِكَك
(1)

(r) (r)

(0) سورة النور، الآية: 00 (0)
(7) سورة القصص، الآليتاذ: 0، 7 ،

الأمين
 تبوٌّ الدار المكان، بل وتبوء الإيمان ورفع أعلامه، فإن تبوّ الدار حاصل لمن يشتريها أيّآ كان، فذلك - إذاً - تبؤء وتمكن رسالة الإيما الإيمان على ضوء النبوة السلطة الزمنية، بإمكانية واسعة ومكانة شاسعة دونما تانـان

تهلدد)





 "ارحمتنا"ه منا هي جماع من المكانتين الروحية والزمنية كما حمرا حصل ليوسف







 اركعرا وأخذ يوسف بيدير الامور ني سني الخصب نم ني ني سني الجلب أحسن إدارة. سورة غافر، الآية: 01.

الله فإن 符
(1) يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم|"(1)

وقد تلمح ولْهِيبُ بأن الجمع بينهما في الدنيا ليس إلا كصدفة قاصدة
 هـامتان وعامتان ومنقطعتا النظير في زمن القائم المـهدي من آل محمـد

 الصديق فيها، ولا كيف أدار جهاز الدولة المـخولة إليه، اللهـم إلا ما أفاده





 إلاّا بسيرتك، ولا أحكم إلّا بحكمك، ولولاك ما ما قويت عليه ولا اهتديت له اله


شريك له وأنك رسوله فأقم على ما وليتك فإنك لدينا مكين أمين"،(Y)
(1) اللر المنور ع: 0 0 - أخرج الحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في الفرج واليهقي في الآسماء




 في السنة الألكى باللدرامم والدنانير حتى لم يبق بمصر وما حولها دينار ولا درمم إلا حار في ملك يوسف

يا عُظماه كيف يصبح العبد السجين مالكاً لمولاه فيعبّده هُ؟ أجل وإإن اللحر حرّ على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها وإنا وإن تداكّت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهرَ واستبدل بالعسر يسراً كما كان يوسف

 بعد أن كان له مالكاً فأرسله ورحم به أمة، وكذلك الصبر يعقب خيراً، . ${ }^{\text {(1)|"| }}$

$=$




 برقابهم حتى لم يبق بمصر وما حولها حبد ولا حر إلا إلا صار حبداً ليا ليوسف. -


 وبالاً هليهم ولكن الها نجامم ملى يدي، تالي الملك : الرأي رائلك.
 أموالهم وميدمم، ورددت مليك الملك وخاتمك وسريرك وتاجك ملى ألم أن لا تسير إلا



مبد اله




 تَرْمُوْنَ













الفرتان في تغسير الفرآن/ الجزء الخامس مثر








 وَوْقَ حِ











## 

 بين مجيئهم هذا ومجيئهم يومذاك ليجعلوه في غيابت الجب أمة بعيدة والمجاعة مصر وما حولها بكنعانها، فيحتاج أهلوها إلى فائض غلة مصر
 أوّليات سنٌّي السبع الشداد!

فينه ويين أذ بلغ أشده في ييت العزيز سنة أو سبع سنين إذ كاذ حين اشتراه العزيز ترابة التـع تم بضع السجن سبع، نم السبع الأولى ومي سني الرخاء الماء ومنا تستمر التوراة في الإصحاح
 على يوسف فعرنهم وتنكر لهم وكلمهم بجفاء وسألهم من أين جتتم؟






 القصص فابيى يعقوب أن يرسل بنيامين معهم وتال: أحدمتموني الأولاد يونا يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تريدون أن تأخذوه لا يكون ذلك أبداً وقال : تد أسانتم في تولكم



 التي ردت إليهم في أوميتهم نفعلوا ولما وردوا مصر لقوا وكيل يوسف على أموره وأخبروه بحاجتهم وانذ بضاعتهم ردت إلثهم في

 عن حالهم وعن سالامة أيهم وحرضوا عليه أخامم الصغير ناكرمه ودها لـ تم أمر بتقديم =
 بعد هذا الفصل الطويل؟ أتظن أنه لا يعرفهم كما لا يعرفونه؟ كلا!

تراه كيف عرفهم والفصل طائل، وسعار الملك حائل؟ إنه (اعرفهم") كما هي طبيعة الحال في كل مظلوم يعرف ظالمه مهما طال الزمن وتطاولت


 هؤلاء الملوك الذين يزدهون بزهوة الملك، فيحول بينه وبين إخوته سعاره
 الآن لا يخلد بخلدهم أنه حيّ، وحتى في حياته فأين غلام عبراني يُشُرى
 أوعتهم طعاماً واذ يدس فيها مديتهم واذ يضع طاسه في عدل الخيهم الصغير فتعل فلما أخاء الصبح من فد شدوا الرحال ملى الحمير وانصرفورا

 وتالوا: حاشانا من ذلك موذا الفضة التي وجدناماما في أفواه عدلنا جئنا بها إليكم من كنعان






 فابي أشد الإباء حتى أتاه يهوذا الميثاق على أن يرد بنيامين إليه وذكر أنهم يستطيعون أن بالا توا
 مكان بنيامين صبداً لنفسه ويطلق بنيامين لثقر بذلك حين أبيهم المستأنس به بعد نتد أخيه من أمه

بئمن بخس درامهم معدودة وذلك المَلِك العظيم في هيله وهيلمانه وحيطة







 عَمَا يِمَمَوْنَهِهِ .



 فإن في إفصاحه دونما استفساره تلميحاً لهم فاستلهام منهم أنه من هو؟ وعلي وعليه في ذلك المسرح التخخفي عن كل ملمح ليكيد كيده، فقد أنزلهم لمّا جاؤوه




سورة يوسف، الآية: 19.

 واحتاج حاجة شديدة وتغيرت حاله وكان يمتاز القمح من مصر في السنة مرتين في الثـتاء =

الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء الخخامس عشر


 فلا خوف إذاً من بخس مكيال ولا ركس في مقال أو حال.
 لـما يروى، وكـما في التوراة، ولأن إيفاء الكيل لا يلانـم رواية الزيـاديادة
 أو المتفلتة، لترجع إلى طلبة موفي الكيل وخير المننزلين، مههما كانت العقبات والصعوبات والالتواءات تم يؤكد تأكيده بتهليد :
 لا كيل فضلاً عن إيفائه، ولا إنزال فضلاً عن خيره، كلمة قاطعة ملكية لا مرد لها أبداً، جامعة بين الترغيب والترهيب! ولذلك تراهـم الهم يتقبلون عبء الإتيان بـأخيهـم مـن أبيـهم ضـرورة الـمـعيشـة فإن الـضـروروات تبـيـح المحظورات! :
 هناك تراوده امرأة العزيز عن نفسه، وهنا إخوته يراودون عن أخيه أباه، وانّى مراودة من مراودة؟ ومراودتهم هذه في مختلف احتيالاتهم لا ستلابب بن =
 لهم: ملموا بضاهتكم قبل الرفاق وقال لفتيانه عجلوا لهؤلاء الكيل وأوفومم فإذا فراني
 لكم اخوان لأيكم فما فعلا؟ قالوا: أما الكبير منهما فإن اللنب أكله وأما الصما الصغير فخلفناه مند



 بأبيهم وأخ لهم من أبيهم هو أحب إلى أبيه منهم، ولذلك الّه لم الم يصاحبهم في
 وهو طبيعة الحال في مئل ذلك اللقاء المقصود. وليؤكد الصديق واقع مطلوبه منهم، ويشجع أباه على إزالة العقبات دون

السماح لمجيئه يرجع بضاعتهم بصورة خفية إليهم:



 تثريب على يوسف أو تعييب لماذا كادهم ذلك الطائل الغائل، حيث كان

بمرضاة الله وإرادته شرعة وتكويناً .







 (1) سورة يوسف، الآية: V7.

المعرفة، فقد يعرفونها، ومع الوصف لا يرجعون، أم لا يستطيعون، فما أحسنه تعبيراً أدبياً في حساب المستقبل إذ لا يحتّم شيئاً من الأمرين إلا

رجاءً على رجاء.
فها هـم الآن يرجعون إلى أهليهم ومعهم بضاعتهم في رحالهم وجهازهم بإيفاء كيل وخير إنزال مما يرغبهم، ولكنهم على وعد ألن يأتوه بأخيهم مما يرهبهم، عائشين في هذا البين بين الخوف والرجاء واء، متشاورين ورين في طريقهم
 بينه وبين هواهمم! هنا ندع يوسف في مصرهن، ولنشهلد مشهد الجممع بينهم وبين أبيهم ماذا يقولون وكيف يفعلون؟


في هذه المرة لا تعني المراودة احتيالآ لاغتيال، وإنما اكتيالاً لأنفسهم
 ترغيب؟ علّه لأنه الحاسم لموقفهم والمحرض لسؤالهم : لماذا منع الكيل؟ ثم


 ولو لا عرضهم لما حصل عن تفصيل لم تكن صلة مقبولة بين منع الكيل

 وهم بذلك الطلب العارم الجازم يستثيرون كوامن يعقوب حيث وَعلُه
 بسابق كيدهـم وميدهم؟ ولنلك نجلده:


خلوني خلوني من وعودكم الفارغة وكلماتكم البارقة، والعاقل لا يلدغ






 وقد يشير بحفظ اله ورحمته بعد التنديد بهـم في وعدمم لبُعليه(1) أنه لو
 الفارغ.


: يَسِيرّ (10)




 الاول مل آمنكم والاني لستم أنم بحانظين إذ تد بحاط بكم.

الججوع وهناك من أية حادثة، كيف لا وهو عزيز على العزيز، فحتى ولو

الميرة والزيادة ڭكَّلَهِ هو "اعلينا يسير") غير عسير •

وهذه محاولة تضـم في جنباتها ترغيبات وترهيبات، إن كان يعقوب يحب البقية على العائلة ومنهم بنيامين فلا بد له أن يرسله معهم. وقد يعني وليَيِيرِّ فيما يعنيه - يسير من العزيز الذي رد علينا بضاعتنا،







عندهم فيما يهوونه رخيص بخيس



 دون أن تتحكم في مزيد الميرة زيادة مال، أو قوة وجلال أترى نبي الله يعقوب هل يستسلم بغيُه ما يرمون من هدف الميرة وزيادة كيل بعير؟ وهل إن طلب المعاش يبرره هلر نفس محترمة له سابقة من قبل كما في يوسف؟ كلا!

 ف غلَّنُ تحيل إرساله معهم على أية حال، فليس نبي الله يعقوب بالذي يجعل ابنه متاعاً لميرة حتى عند الضرورة، فضلاّ عن هدره نفساً، علماً أو
 دون أية إشارة إلى ميرة الأهل وازدياد كيل بعير ببضاعة أو دونها . أتراه كيف يرسله معهم بموثقهم ولا ميثاق لهم كما تبين له من قبل؟ علّه
 بعزة، أو أنه هو العزيز، فبارقة الرؤيا ببارقة النبوة خارقة تخرق حجب -الغيب عن يوسف وبعد زهاء العشرين中 سياجان على ما قد يحاط به أو بهم، وهذه الثلاث يصاحبها في هذه السفرة طلب الميرة الضرورية، مما يرجح له أن يرسله معهم.


 مع اله، ولذلك فالوكيل أيضاً هو اله، ، وئقة يعقوب بموئقهم وقد نقضيوه من قبل علهّا لأنهم تحولوا عن حالتهم الأولى إلى الحسنى، نم ولم الم يكن مكن منهم
 وعلى أية حال أصبح وائقاً بموئقهم بسائر الوثائق التي تتحوطه لـحدٍ يرسله معهم غير مجازف ولا مادف أو خارف، وإنما إرسال نبي على بصبيرة مما يجوز عما لا يجوز



فإرساله - إذآ - كان على ضـوء شـرعة الله، والتكـلان فيه على الهُ،
 عليه، وقد سـمح له في شرعة الله، فليس الاتكال على الله مما تتعامى معه الأسباب وتبطل ولا التوسل بالأسباب مما يغني عن اله، فإنه على كل شي


لذلك نرى نبي اله بعقوب يأخذ في إرساله ابنه بكلٍ حائطة، دون اتكالية فيها إبطال الأسباب والتغاضي عنها ، ودون تحتيم عليهم أن يأتوه به
 تستطيعون حيطة بكم فلا ترجعون، أم لا يرجع أخوكمّ، فإنما المحظور

التقصير في واجب الإتيان به لا القصور .

 وترى ما هو باب واحد وأبواب متفرقة؟ هل هي أبواب القصر؟؟ فما هو
 أمّاهيه من أبواب؟

قد تعني أبواب القصر المتفرقة خوفه من عين أو حسد، أن يحاط بهـم


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، الآية: 0 مr. }
\end{aligned}
$$

 بهم في أخيهم.
 المتوكلونها تبصرة لهم منه أن هذه الحائطة ليست لتغني عنكم من اله من شيء، ولكن التوسل بالأسباب لزام كل سلب وإيجابب، على علم أنه ألِ
 فالمسموح لنا إنما هو التوسل بالأسباب، لا والتوكل عليها، بل هو على اله

فالاتكال - الاستقلال - على الأسباب إشراك باله، والاتكال على اله







 على رسول الشن 裉 وقال: إن جبرئل "


 العين نقال : أفلا تسترتون من العين. وفي المجمع عن الثنبي تستزل الحالق .

شرأ بفعله عن حسد، أم تأثيراً من نفس الحاسد وكما تؤنر العين، فليست

 كذلك أقوى من خير أو شر، في تقوى أم طغوى.


 العين والحسد أماذا .
ومع كل هذه التفاصيل في تأثير العين والحسد، فلا عين ولا أثر من عين ولا حسد إلّا حاجة في نفس يعقوب قضاها الفا :


: لَا يَعْلَمْونَ



 التي دخلوها، فله أن يستقبل أخاه ويؤويه إليه دونهم من حيث لا لا يعلمون، تم
 يكون لُقيا يوسف مما علمه كخلفيّة من خلفيات إرسال ابنه ودخولهم من
 أما أن دخولهم من أبواب متفرقة مخافة عين أو حسد أو حيطة، هو


كسبب لـ (احاجة) وتعليل لها، ولا أن حاجته قضيت بذلك إذ ولَّا كَانِّ


حاجة مقضية.
إذاً فاللامح من جنبات الآية مو أن دخولهـم من أبواب متفرقة قضى حاجة في نفس يعقوب، حيث سهل أمر المكيدة الصالحة ليوسف في إبقاء أخيه عنده والىى لقيا واللديه معه.


 لقضاء حاجته .

واحتمال آخر هو الآخر، أن دخولهم كما أمر ما كان يغني إلّا حاج


 حصول أهل الحاجة.

وهذه من الرحمات الخفية الإلهية أنه قد يبتلي عباده الصـالحين بـا

 أصلية، وما تطلّبه بالنسبة لها كمقدمة من حيث هو لا يعلمها . وهنا ندرس ألًا مغني عن الإنسان أياً كان من اله من شيء في الأسباب

 خالقها ومعلّلها، دون أن يكون هنالك جبر كما لا تفويض، وإلنما أمر بين

كما وندرس أن على الإنسان تقديـم كافة المـحاولات والإمكانيات والحائطات للوصول إلى مُرامه ومَرامه دون استقلالية فيها ولا اتكالية عليها ولا على الهل بترك الأسبابب، اللهم إلّا فيما لا حول له ولا قوة فاللدعاء من اله والاستدعاء.



باب أو أبواب، فهنالك أبواب أخرى أو باب.
وهذه الحائطة الحكيمة تحلّق على كافة المتطلبات الهامة سلباً وإيجاباً، فالذي عنده نقود يخاف عليها، عليه أن يحافظ عليها في مكانات مات متفرقة، حتى إذا سرقت أم ضاعت من مكان، تظل البقية الباقية محفوظة . إذاً فهذه الحانطة ضابطة سارية المفعول في كل الحقول، تبعّد عامليها عن الخسار، ويقربه إلى اليسار، كسبب ظاهري، والله من ورائه حفيظ.


بِكَ


 خاطر يساور يوسف عند دخولهم عليه ورؤيته لأخيه بعد الفراق الطويل، ولا ولا
 عليهم رقيب - مجال له غير مريب أن يؤوي إليه أخاه قبل أن يستقبلهمّ، وقد



منذ ذلك الزمن الطويل يفعلون بي وبك وبأبينا، فقد حظوت الحظوة التي

هنا يطوي السياق كل مـا حصل مـما ليس له أهـل في القصصص وعبرة لأولِي الألبابب، ليواصل مـا لـه أصل، وهو الدرس الذي يلقيه على إخوته ليعتبروا به إن كانوا من آولي الألباب.


السقاية هي المشربة وطبعاً كان لها قيمتها الغالية، لولاها لم لم يؤذن مؤذن


ذي قبل، فلتكن ذهبيته مرَّصعة أماهيه؟
والرحل هو ما يوضع على البعير للركوب والـحِمل، والعير هم التقوم

 خلاف ما يروى، وكما في التوراة.

وهنا جاعل السقاية هو يوسف حيث الضمائر المفردة كلها راجعة إليه،


 يكن بإذنه فسكوته عن ذلك إذن منه صُراح ومو الممكَّن في الأرض، فكيف

المصدر ج ع ان في كتاب علل الشراتع بإسناده إلى صالع بن سعيل من رجل من أصحابنا عن





يترك النهي عن المنكر، وتقريرات الأنبياء كمقالاتهم وأفعالهم حجة، فسواء


يكن، بخلاف الحال، فهو على أية حال مرضي عندان الانـه مباح لقد كانت حيلة من الصديق حيث يدس صـواع الملك في رحل أخيه،


 جزاء العدل الوفاق للظلمّ، كيد عادل قاصد هو جزاء كيد ظالم فاسد كاسد،



شيخ المرسلين !
أكان وجود الصواع في رحل أخيه - دون سرقة منه - يسمح لاتهامهـم



 ولكنه كذب وفرية إذ لم تكن سرقة بتة، وكما لم تكن البتة!


 الصديق عن الصادق : اما سرقوا وما كذب يور الا



 يوسف من أييها وهم لا يشعرون!

هنا ندرس من أذان الصديق درسين اثنين: أحدهما أن التورية مسموحة

 ممكنة، ولا ضرورة له ولنبي الله في كذب والتورية مورِّة صادقة! مهـا كان
=


 أتول: ما كذب دليل النورية، حيث الكذب كذب مهـا كان مسموحأ فيا في الإصلاح



 سالم بن أبي حفصة وأسحابه يروون منك أنك تكلم على سبعين وجهاً لك منها المخرج

 (1) نور الثلين Y: Y\&



 ,احب الكذب في الإملاح والبغض الحظر في الطر المات وابنغ الكذب في فير الإصلاح إن
 ملى أنم لا يفعلون. وتال يوسف جا

 الططلق ما دامت الثورية في موارد الإصلاح.

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عشر
(الا كذب على مصلح||(1) وليست الغاية التي يبتغيها الصديق درساً لإخوته بالتي تبرر هذه الوسيلة الهائلة، فإنها على أية حال مكيدة إلهية وليس الشا ليضطر في كيده إلى ما حرّمه من كذب وتهمة!

وثانيهما : أن استلاب نفس محترمة مو من السرقة، وكيف لا تكون سرقة واستلاب شطر من دينار سرقة مهما اختلف الحكمـ بين سرقة وسرقة، ومـم قد استلبوا يوسف من أبيه إخراجاً عن مُلكته ومُلكة أبيه، بمكيدة خائنة، وهم مجمعون أن يجعلوه في غيابت الجبب، أو ليست هذه سرقة، وهي أسرق سرقة تضم معها كذبة حين استلبوه، وحين رجعوا إلى أبيهم وقد تركوه فيما تركوه، وألقوه في غيابت الجب إساءءة إليه وعل" فيها هتف نفسه،

 بريئاً وقد شملته العير، فالعشُرة الآخرون كانوا سراقاً وخونة، وقد أسرّ يوسف إلى أخيه هذه المكيدة، ليُستثنى عن العير السارقين، فكان يرضى الانـي
 ذلك التعميم مسًّ من كرامته، أم خارج عن أدب التعبير في أحد عشر رجلاً واحد منهم بريء والباقون خونة سارقون؟ . .

وقد نحتمل أن يوسف عرّف رجال الحاشية بموقف المكيدة، فلم يكن في ذلك الشمول مهانة لأخيه في نفسه حيث عرفه! ولا في أنفس رجال
 المهمة، كيف وقد علموا - في ظنهم - أنه سرق، وشهلدوا بذلك عند ألد أبيهم
 تبيح المحظورات، حتى ولو كان ذلك له محطوراً أ

 وكيف يأخذ أخاه بمكيدة بعرفها الملك؟.

ولثن سئلنا أن الشُرعة الإلهية لا تسمح الجهر بالسوء وقد جاهرهم بهـ به اللّهم إلّا شهادة بشروطها عند الحاكم، ولم تكن هناك من يوسف شهادة ولا ولا
 يوسف بأقبح الظلم فكيف لا يجهر بسوء ما ظلمه، وهو كاتم التم طلمه طيلم






 تحت طعام آمّاذا، أو عند أحدكم أمن ذا ، فلا تُحتِّموا أننا سرقناه. ورجال الحاشية بمن فيهم المؤذن، هنا لا يكررون القولة الأولى بصيغة


 قائم بأمره رئيس، وعلى أية حال فقد تكفل هذا الجعل لمن جاء جاء به، ولو



فقد تحول مسرح السرقة وجزاوٌها إلى مسرح وجدان الضالة وجعله وأين سرقة من جعالة؟.

 وغاية أمره أن يكون تورية كالأولى فقدانآ على علم بـمكانه، تم والقـي





 ففتّشوا عنه ولمن جاء به جعلهُ، وطبعاً ليس المجيء بهـ به عن سرقه أه أو من الإخوة تفتيشاً لأنفسهم بعضُ البعض، وإنما من غيرهم أم في نفس القصر، مما مـا يؤكد أن تهمة السرقة الجاهرة لا تتجه إلى صهواع الملك. وعلى أية حال فهم مستيقنون ببراءتهم، فيستندون إلى ثقتهم فيهم في ماضيهم وحالهم واستقبالهم:




 براءتهم في إنكارهـم واستنكارهم سرقتهم؟.

قد نتخذ ذلك دليلاً أنهم عرّفوا الصديق بأنفسهم بما قالوا وما فعلوا وعاملوه من مظاهر الصدق في نياتهم وسجياتهمّ، ولـدلد يضيِّفهم أحسن الهـ
 إليه، مما يبرهن أنهم ليسوا من المفسدين في الأرض ولا سارقين! ولأنهم في الحق فاقدون سواع الملك، ولم يُبقوا احتمالآ أنه مخبوء هنا ونا وهناك الـا أم


 لبيان حالهم فإذاً :

 سرقة الصواع؟ وهـم فيه صادقون! فلماذا يهلددون! - أم في نكران أي أي إفساد
 الجزاء لهم ألا يرجعوا بأخيهم، فيختجلوا عند أبيهم ويرتكبوا بما ارتكبوا . ولكن حيث كانوا كاذيين فلماذا الجزاء على من ليس منهم؟ إن ذلك -

 لاختلاف المجزي عن الكاذيين، فإن للكاذب - لو كان هو بنيامين - جزاوْه وللصادقين سواه ليس هنالك جزاء ما هم غير عارفين أنه سرق. فتصصالة المعني منها : فما جزاءء من وجد في رحله إن كنتم أنتم كاذبين، لا من وجد في رحله فإنه صـادق هنا وعلى طول الخطه، وإلّا فليكن وحن
 يؤخذ إلّا بكذب صراح في حقه أنه كاذب دون مجال في ذلك لأيّة تورية.
: وقد حكموا حسب شرعتهم أن جزاء السارق هو نفسه أن يسجن أو أن
 ولماذا التكرار في \$جَزْزَمُمه مبتدأ مرة وخبرا أخرى؟ علّه للتأكيد أنه هو جزاؤه لا سواه، أم هو وسواه، إنما هو جزاؤه ليس إلّا إياه. وبطبيعة الحال كل هذا الحوار كان بإذن يوسف ومنظره ومسمعه فإنه من


 الذي يستخرجه بخامة كيده من وعاء أخيه :


 بدأة بديعة تذود عنه كل تهمة وريبة، فبدؤه بوعاء أخيه مريبة قريبة،
 كلهـم تطوي كل ريبة وتزيل كل شبهـة وتهـمة، أن هنـالك مؤامرة وحيلة

مدروسة.

 اللَّهم إلّا بدينه أو دينهمه، وقد حكموا (اهو جزاؤها فليأخذه الصديق إذ كان الهوا هم كاذبين، وهو في الحق جزاء كلبهم، وحسب الظاهر جزاء جماء من وجد في رحله.重

في مكيدته، كيدّ دون أي ضعف أو كذب أو ظلم، بل هو شطر من جزائهم

 خفياً عمن سوى الصديق. وإنه لكيد يرفع من كيان يوسف ويضع من كيان إخوته وَنَّنِّعُ درَجَكَتِ مَّن


 لأن الإخوة كانوا في هذه الرحلة كلهم عيوناً مفتّحة حفاظاً على أخيهم ليأتنَّ




حدود، فلا فوق له ولا قرين حيث اللّانهاية لا تتكرر . لذلك لا يحق للعالم - أياا كان - زعمة الزعامة العامة في حقل العلم وإن في تخصص خاص، فعلَّ فوقه عليم، حتى وإن كان نبياً يوحى إليه، إلّا من أوحي إليه أن ليس فوقه في كل الخلق عليم كالرسول محمد إلّا ربه تعالى جدّه .

 حتى يصل إلى خالق اللرجات والفّ حتى يقارنه فضلاّ عن أن يفوةه.

 علم عليم|"(1) ولا يعني ذلك الجمع إلّالّا خطأه في مسألته، وإن كان
 عليم حتى ينتهي العلم إلى الله، فمنه نبداً وإليه نعود.

高
 هنا - ولكي يخلصوا عن الورطة نجياً - يظهر كامن حقدهم الدفين على

يوسف وبنيامين، يجعلونهما في خط دون خطهم تبرئة لساحتهم أنفسهم :

 التربية مهما اشتركنا في أبينا .

وتراهم هنا يصدقون وهـم في ورطتهم، وقد كذبوا من قبل لاستلاب



 في الحال وأخرى يدعونها في الماضي؟ أجل هناك شيء نتلمح من (أسرَّها) فإنها لا مرجع لها إلاّلا سرقة مستفادة

 قولهم وما فعلوه من قبل، وعلى ضوئه لخير مكانه في قوله فيهم وما يفعله
(1) اللر المنور ع: YA - أخرج ابن جرير من محمد بن كعب قال سأل رجل . .



 شريرة طالحة، فلو أنهم كانوا في تولتهم عنه مادقين، لم تمكا تكن - في الحق


تلك السرة الفضيلة.
وعلّها ما يروى عن الرسول

 أفعال صالحة يعبر عنها بعبارات متشابهة نتغسرها الآيات المحكمة. فالسرقة قد تكون واجبة حيث يضر المسروق بصاحبه ولا يتخلى عنه،




 سرتت المنطةة فوجدت عليه وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دنع الثى صاحب السرة فأخذته فكان مندها .






 مند يعقوب حتى أخذه منه إخوته.

فليُسرق منه نجاة له عن ورطته، أي يؤخذ منه ما يضره من مال أو حال على
غفلة منه صدآ عن أيٍ تمنُّع



يتجاهلون، وهنا أخذوا يلتجئون إليه ويسترحمون:


: (6) (f)
ونرى الصديق هنا لا يلفظ بشطر كلمة تمس من كرامة أخيه حتى في
申َمَتَعنَا هو متاعه، متعة معنوية بلقاء أخوي ممتِّع ف فقد وجدنا متاعنا هذا عنده، وهو نفسه الغالية، كما وجدنا صواع الملك عنده، وأين متاع من متاع؟ وفي التعبير عن يوسف بـ أَلِّْْزِزُ دليل على أنه أصبح مكان العزيز بعزله، أو موته، وأنه غير الملك لاختلاف اللا
الملك حيث طوي عن ذكره كأصل واندرج درج الرياح.


 نأخذ بديله غيره، وهو متاعنا وبغيتنا، وهو الذي وجدنا ماحناع اعنا عنده . أترى أن ذلك - في الحق - كان ظلماً ولا سرقة في البين حتى يثبت






 علّه لأن استلاب يوسف من أبيه كان عن حقد لا يعرف شـر شفقة إلاّ شقوة،

 وهم عارفون بعض الشيء أن العزيز ليس ليأخذ أحدهم مكانه .


 أحوج إلى ولد يونسه من سواه، ويزيده انعطافاً كونه شيخاً كبيراً بساير معانيه، محتداً وعلماً وليماناً وعائلة وعشيرة، فهو يستحق العطف من جـن
 الإحسان، ويعني الإحسان فيما يعني إحساناً يناسب تحرير الـانير رق، ولألأقل
 ممن شراهم الطعام بأنفسهم حين نفدت بضائعهم.

وما أجمل جواب الصديق وأحوطه إذ لم يقل : امعاذ اله أن نأخذ بريناً

 غاية الإحسان تبرر وسيلة الظلم؟!.

الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عثر




الاستيئاس هو من اليأس والإياس، ولأنه استفعال فقد يزيد على (ايئسوا"ا وعلّه تطلّب الإياس، وما أدقه تعبيراً وألطفه على حالتهم الراجية،


 تطلّبوا الإياس من أنفسهم رغم ما كانوا يظنون، كما وخوفهم، ولذلك .










أترى لماذا ضأباكم - عليكم - فرطتم" تغاضياً عن نفسه وقد كان معهم

$$
\begin{align*}
& \text { or : سورة مريم، الآية (1) } \\
& \text { سورة الإسراه، الآية: عV } \tag{Y}
\end{align*}
$$

فيما كان منهم وهو كبيرهم؟ علّه إشارة إلى أن كبيرهم هذا ما ما كان ليرضى



فهو مهما كان يشاركهم بعض الشيء في نفي الصلِّيق، كان أخفهم

 الشيء وأخبر يعقوب بتآمرهم عليه، تضوا عليه الاميا




 يشمله مهما كان في أخفه.




 فيرضى عني، أم - ولآخر تقدير - بموتي حتى لا أرى أبي كثيباً ينظر إليّ
 تم بعد هذا التنديد الشـديد بهم يأمرهم بالرجوع، ويرشدهم كـيف يواجهون أباهم في مقال:



 دون أبينا، حيث المقام مقام استنهاض الرحمة الأبوية لهم دونه، فإنه ليس


 يحاولون تثبيت دعواهم بما حاولوا .

ا'ب مفجوع بابنه يوسف من قبل، يُفضى إليه بنبا فظيع لابنه الثاني، وآفظع من فقده، فرية السرقة، فليواجهوه في ذلك المشهد الرعين الرعيب الرهيب

بحجة قيّمة تعذرهم، وتسد كل منافذ ظِنَة الخيانة عنهم وقد فعلوا :
 شهدتم بحكم السارق في شرعتنا ليجعلوه مُسكة في إمساكه، ولن يـجعل اله




 ولا للغيب المتخلف عن علمنا بأنه سرق لو أنه لم يسرق إلذ لا لا نؤمر إلاّلا بما




 ولكن ذلك شهادة بحكم الشرعة بما علموا، فكيف يشهدون بالسرقة بما علموا كما يلعون وهي بحاجة إلى شهود السرقة، فلكلٍ مشهود به شهادة تخصه، كما وينلد يعقوب بشهادتهم هذه:


قلتم فيما شهدتم:
 عن أي علم أم أية حجة شرعية، فكيف شهدتم أن يوسف سرق من قبل؟ ثم كيف شهـدتم أن أخاه سرق بـمجرد ما أـ وجدتم الصـواع في رحله؟ وعلّهـم جعلوه في رحله ليأخذوه، فلم تكن هذه الشهادة لا عن شهادة ولا عن علم
.
 بالغيب، فإن أمره بيد من يعلم الغيب، ولكن الشها ولكادة هي عوان وان بين العلم والغيب، وأكثرها توافق الغيب، فالعلم غير المسنود إلى شهادة وحن وحضور في في المـعلوم المشهود به، قد يحصل من تسويل نفس، ممن لـ نكاية على المشهود، فيحصل له علمّ بقرائن غير قطعية، وحتى إذا كانت بقرائن قطعية فليست كالشهود للى الجريمة، فلا حجة فيه على المتهم بجريمته . وكما أن الشاهد للى الحاكم ليست له شهادة بعلم إلّا سناداً إلى شهوده وحضوره على شروطه، كذلك الحاكم نفسه ليس له الـ حكم بعلمه، إلاّلا بشهادة صالحة، وكما هو ثابت بنصوص الكتاب والسنة.




 تَعْلَوْتِ










 صوته بالبكاء نسـع المصهيون وسمع ييت فرورن وتال يرسف لإخرت: النا يرسف احجيّ =








 =
 بعتوني إلى منا لاستبقاء حياة أرسلني اله تدامكم لأن للجوع في الآلن سنين وخمس سنين






 وتع ملى مين بنيامين أخيه وبكى وبكى بنيامين ملى ونقه وقبل جميع إخوته وبكى عليهم - تم انم



 مصر وعالهم يوسف ما دامت الـسنون المجلبة وعاش يعقوب في أرض مصر بعد لقاء يوسف مبع عشرة سنة. أقول ومنا كله ملخص ما نصله التوراة يقارن بما في القرآن ليرى البون البعيد بين الككابين. سورة يوسف، الآية: 7.

 وأن المرجو قضية علمه تعالى وحكمته.

أتراه يرجوه بمـا أوحي إليه؟ علّه نـعم، وعلّه لا، حيث الرجاء الماء باله والأمل الوطيد في الله شعورُ يتجلّى دوماً في قلوب الصفوة المـوختارة، لا لا

 ولكن العِلّات على عُلّاتها ليست لتزلزل من صرح رجاءه ، وقد يأتي نبأ علمه



هنا يختص يوسف بذكراه إذ لا يتأكد بعدُ من حياته أو آن يأتيه، ولكن

 الجلل الجديد يذكر جَلَل القديم.


 والأسى على أعز الأبناء وأغرهم الذي تتلوه غائلة فوق غائلة، فهنا وَاوَبْيضَّتْ
 ولكنه على حزنه الذي بلغ به إلى العمى لم يكن ليشكو حزنه إلى أحد إلّا له
(1) سورة يوسف، الآية: •...

 أترى آن الحزن، وعلى أثره البالغ منه : ابيضاض العيني العين، ذلك الك لا لا يلائم

 الإيمان، وصبرٌ جميل، حيث لم تخرجه عن الرجاء باله والأمل في رحمة

وفي نائبة يوسف واجهتان، من إخوته خيانة وظلماً حسداً من عند

آلخحزنْف . . . .


 أبويَّة على أفضل أولاده، ونقمة على حاسديه، وثقة وإيماناً بالهُ ورجاءً به
.
قد صدق رسول اله
وما ساء ظنه باله ساعة من كيل أو نهار"(1)
 يعقوب ملى ابنه؟ قال: وجد مبعين ثكلى، قيل: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر ماثة

شهيد. . .

 أبي جعفر محمد بن ملي الباقر


 فالحزن الظاهر المتظاهر يخفف عبء الو الباطن المتكاثير، وأما إذا كان مكظومآ لا يظهر، فهو صادر عادر عن القلب ووارد في القلب، فيحرق القلب
 شعره مـع عينيه، واحدودب ظهره، وكل ذلك لعظم الحزن وأنه كظيم لا يظهر حزنه.

: أَهَكَكِكِن
 ونون التأكيد في جوابه، فإنهما لزامان لجواب القسم في الإثبات.
 كلمة حانقة خانقة مستنكرة، ظاهرها فيه الرحمة تعطفاً على أبيهم، وباطنها من قبله العذاب تنديداً شديداً بأبيهم، كيف يأسى على يوسف الفقيد منذ سنين؟

 فيه، وهذه هلكة الإنسان في كيانه قبل هلاكه بموته، فلا مو حي كالألأحياء، ولا ميت كالأموات! ومكذا يتظاهرون لأبيهم في مظهر الناصح المشنفق آلّا
 حازماً حاسماً جازماً : أنه لا يشكو إليهم ما كان منهم ولا يجزع لديهمم: =
 وعمي وسبعة مشر من أمل بيتي متولين حولي فكيف ينغضي حزني؟
 البث المقارن للحزن مو الحزن المبئوث حين يغلي مرجله فينبثٌ باختيار ودون اختيار، حيث يظهر في مـلامـح الوجه وفلتات اللسـان

 لمكان (إنما") فلا يشكوهـما إلى أحد حتى أهله وولده، وهذه هي قمة السعور بمقام الربوبية في قلب منقلب إلى الله، موصول النياط بالله، في لألاء باهر وجلال غالمر . فليس بعدُ الزمان، واستنكار الولدان لذلك التطلُّع الدائب بعد هـلـوا الأمد البعيد، ليسا مما وأمثالهما من مؤيسات بالتي تؤثر في أمل الرجل الصالح الواثق بربه، فإنه يعلم من الله ما لا يعلمون هؤلاء المحجوبون . ولذلك يدأب في شكواه بثاً وحزناً إليه، ويمضي حياته عليه، ولـا ولحد ابيضاض عينيه من كمد البكاء دون لفظة قول ولا لحظة عين ولا أية إشارة في شكواه إلى غير الله، وهنا نضرب بالرواية القائلة خلاف الآية عرض اللحائط حين تقول: كتب يعقوب بكتاب له إلى العزيز يشكو فيه كل شكواه، فحتى لو كان يعلم أنه يوسف ما كان له أن يشكو إليه، ولكنه لم يعلم(1) أنه هو فكيف يشكو إلى العزيز الذي هو بطبيعة الدحال مشرك ويستجلّه ويسترحمه في نفسه؟ ويطلب منه أن يتصدق عليه وقد قال رسول اله يشكو مصيبة أنزلت به فإنما يشكو اله ومن تضعضع لغني لينال من دنياه


يعلم آنه يوسف . .

 يكون مَن عند الها، مطمئناً باله، مجاهداً في الهه، جاحداً لغير الله إلّا في أمر بأمر الهّ، وكما أمرهم :


فليست الثقة باله والتكلان على الله بالذي يبطّل التوسل بالأسباب،

 علم بـحياة يوسف(\&) وطبعاً بوحي من الها، وكـما أوّل رؤياه في الأوّلّل :


 يوسف! وكأنّ التحسّس والتجسّس سواء في معنى التفتيش لكنما الأوّل في غير
 آخره: ومن أحطي القرآن فدخل النار فابععده الشا (Y) المصلر - اخرج ابن مدي واليهفي في شعب الإيماذ من ابن ممر تال قال رسول اله (r) (r) مورة المائدة، الآية:

 تال : نهل قبضت روح يوسف في جملة ما قبضت من الأرواح؟ فقال : لا، فعند ذلك قال



شر والثاني في الشُر، فالتفتيش عن عورات الناس وأسرارهم المخبوءة التي
 وأما التفتيش عما سواهـا، ولا سيما الأثياء أو الأمور التي تخصصك من حقك، فهو التحسس، أن تبالغ في استعمال حواسك ظاهرة ولا وباطنة لتجد ضالتك المنشودة، وهكذا يأمر يعقوب بنيه.

 يوسف الموقوف عند العزيز لا يدري مسيره ومصيره فليُسأل عنه العزيز،
 العزيز وكما ذهبوا إليه.
 ألّا أذكر يوسف، فروح الله غير مأيوس منه إلّا لمن يكفر بالله، أو يستر عن


الروح والرَّوح هما من أصل واحد هو الحياة، واختص الأولى بالنفّس


 كمن يتنفس عن خنق، فيستريح بعد عذاب، فروح الها - إذاً - هي رحمته بعد نقمته، بتنفيسه بعد خنفه وحنقه لخلقه، حيث الرّوح هو تنسيم الريح التي يلذ شميمها ويطيب نسيمها، فشبّه الفَرَج الذي يأتي بعد الكربة ويطرق بعد

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الحجر، الآية: } 07 . \tag{1}
\end{equation*}
$$



اللزبة، بنسيم الريح اللني ترتاح القلوب له وتثلج الصدور به، وكما يروى أن


نم رَوح في الباطن ينسم على الزّوح نسمة الراحة بعد الكربة . فالكافرون باله بدركاته آيسون من رَوح الله بعد كربه، ولكنما المؤمنون باله بدرجاتهم لا ييأسون من روح الهه ورحمته، ولو أحاط بـهـم كل كرح كربة ومصيبة، مستظلين في ظل رَوحه من الكـرب الـخانق حيث ينـي


المحيية الرخيَّة المنفِّسة عن كل كربـ
ورُوح الله المستكن في أبدان المؤمنين، هو الكافل لروَح اله، رَوح في رُوح ورُوح يضـمن الروح، فهما لصِقُ بعض في المؤمنين، كما مـما مـا منفيان



حد الكفر باله، فهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالش(r)


إنه لم يكن في أمر يعقوب أن يذهبوا إلى العزيز إلّا ضـمن ما يتحسس
 والإيمان كما يهرفه المحرِّفون الخارفون، وفضـلاّ عن أن يطلبوا إليه تصدقاً عليهم شكوّى إليه من الضر الذي مسهـم وأهليهم، وهـم في هذا اللقاء لم
. (1) (1) (Y) المصدر في الفقيه في باب معرفة الكبائر التي أوصد اله (Y) مبد الش ي


يطلبوا إليه تسريحاً لبنيامين لا ظاهراً ولا تصريحاً، وإنما المطلوب أولاً

 المطاف، وليكن أولاً لأنه أولى من إيفاء الكيل .
 لسابق السرقة من أحدهم فيما يزعمون، لا ينطلق ألسنتهم لإطلاق سراح
 انعطافاً طلبوا إليه طلبهم الأصيل، وقد تطلبوه في ووَتَصَدَّقَ عَيَّنًا

دخلوا عليه للموة الثالثة، ولكنها مُرّة فالسَة كالسة، وقد أضرت وبـة بهم
 مزجاة مقلعة، يدخلون منكسرين منحسرين ما لم يعهد لهم من ذي قبل وعند
 حيث ذلوا وانكسروا أمامه.
 البقية الباقية مما يملكون، حيث المزجاة من الإزجاء الإقلاع قلة إلى قلة كما
 الأبخرة الجوية، قليلة قليلة، فإذا ألفت كثرت، مهما بان البون بين مزجاة ومزجاة! فبضاعة مزجاة من هؤلاء الذين مسهـم وأهلهم الضّرّر ليست إلاّلا ما


 يتطلبّون إليه أن يوفي لهم الكيل ببضاعة مزجاة، تم ويتصدق عليهم، حيث

لمسوا فيه سابغ العطف من إيفاء كيل وإنزال خير، حين كانت بضاعتهم


عليهم•
هنا - وقد بلغ بهم أمرهم الإمر إلى ذلك الحد الحادٌ من استرحام في
 العزيز، فقد انتهت اللدروس واندرست عليهم معالـم بيت النبوة في ذلك الشُخوص كلَّ دروس، وحان حين المفاجأة العظمى التي لا تخطر لهـم ببال . . فهنا يتلمع في لمحة لائحة كأنه هو يوسف :

يرنّ في آذانهم رنّة تجرسهم في أعماقهم، تذكرة لها نبراتها على عُلاتها

 فعلوه وهـم جاهلون يوسف وأخاه، أم جاهـلون نكر ما فـا فعلوه؟ فهـم إذآ


 في ذلك الطغيان حيث وتعوا في فخه الآن فكيف بما يأتيهم بعد الآن؟!
 جهالة الصبا والغرور مضت والآن وقت النُّهة والعلم فالتوبة عما كان.


 الجهل لnخاطرتهم بانفسهم في معصية الش .
 لأنت يوسف حتى شعروا بذلك الإنباء نم علموا بعدما سألوا :


 الطريد الشريد - صغاراً وصغاراً، وهو الآن ذلك الرجل الكبير الكبير، فأين
 بلقاء القائم المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء نقول لقد
 غيبته ومعرفته، وكما في متظافر الأحاديث عن النبي
(r) الكرام

وأكرم بيوسف وأعظم بعطفه على إخوته حين يعرّف بنفسه وأخيه إخوته، دون أن يعلنهم بما فعلوه إلّا في إجمال مضى، وليكون ذريعة منبهة لتعريفه،

$$
\begin{equation*}
\text { سوررة يوسف، الآية: الآية: } 10 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

 أبا هبد اله

 تنكر مذه الامة أن يكون اله
 سار يعقوب وولده هند البشارة مسيرة تسعة أيام من بدومم الى مصر فما تنا تنكر مذه الالامة أن


 أخي . . ، ورواه مثله عن سلير عنه

وإنما يذكرهم بما منّ اله عليه وعلى أخيه بما أحسنا في صبرهـم وتقواهمم، وفيه لمحة بتنديدهم حيث أساوُوا بما طغوا إذ لم يصبروا ولم إم يتقوا .





 فيه، حيث العزيز أعز من أن يكذب، نم لا يحتار في أمر نفسه حتى يؤكِّد.

 وذلك منهم اعتراف بفضيلته ورذيلتهم حيث آتره اله عليهم وأذلّهم أمامه خلاف ما كانوا يظنون. وترى هل يأخذه فرح الإيثار وترحه باستكبار، كلّا ما ذلك الظن بلّ بلّك
 نجح في ابتلانه بالنقمة، وهذه هي شيمة الرجال الـال الكرماء فياء وكما فعله الرسول




|القبور فدخلوا في الإسلام||(r)'
 (Y) المصدر أخرج اليهفي في الدلائل عن أبي هريرة أن رسول الش (Y) لما فتح مكة طاف =

ذلك مهما كان البون بين يوسف ومحمد كما البون بين إخوته وأهل مكة، ولكن الكرم نفس الكرم وإن كان درجات.
 والتتريب هو إزالة هذه الغاشية فيبين الكرش، فئ فهو هنا ونا التقريع والتعييب
 يثربهاه فإن في تثريبها مع جلدها اعتدا اعتداء عليها بأكثر من ذنبها، وفي تأنيبها دون جلدها تبديل حكم الش إلى غيره! بذلك الصفع ينهي موقفهم المخجل


 لَكِّمَّ لاني قد غفرت لكم واستغفرت وإذا أنا - العبد المربوب - أرحمكم


 وهكذا يكون حق النـاس، أن اله لا يغفر لـمن ضيّعه إلّا أن يغفره صاحب الحق، وما أحسنه إذا كان الغافر له هو المستغفر له بجنب استغفار الخاطئ لنفسه بعد اعترافه بالخطيئة.
=

 مبد الش
 ومزم الأحزاب وحده ماذا تقولون . . . سورة الشورى، الآية: •ع.

 كان عليكم قبل اليوم تتريب وتخجيل كما كان من يعقوب من ذي قبل بحق




فمهما كان قبل اليوم عليكم تثريب مني ومن أبينا، ولكنا اليوم ولألَا ولا ولا
 والحنان، منا ومن الرب الملك المنان.

 تردد، ولأن غفر اله لهم ما تمت شروطه بعلُ ولمّا يغفرهم يعقوب ويستغفر


 غفره ولا وقته حين يغفر، وإنما على العبد أن يستغفر دون تحديد لأصل الغفر أو وقته!.



$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: £ } \\
& \text { سورة يوسف، الآية: اA الا } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يوسف، الآيتان: QA، هV ، } \tag{r}
\end{align*}
$$

وإنها لضـابطة أخلاقية ضـابطة على الإنسـان زموة القدلرة والرئاسة، وزهرة النصرة في المعركة، وقد ازدهى يوسف وازدهر حيث أصبح عزيزاً في بلد الفراعنة، فجاءت إخوته متصاغرين أمامه، معتذرين، ولكا فلكنه ينهي أمرهم



ومن تمّ لا نسـمع من يوسف صغيرة بعد ولا كبيرة بـحق الإخوةة، إلا
محاولة مسرعة في تفريج الكربة عن أبيه ببشارة عملية وقولية.

















 جاؤوا عليه وما رجعوه لأنهم ما عرفوه حتى عرّفهم نفسه! إذاً فهو قميص آخر علّه كان شعاره، وهم جاؤوا على قميصه الدثار بدم كذب!

ومن نمّ ترى كيف يجد ريح يوسف من قميصه لـمّا فصلت العير،
 على وجهه؟ إنهما من عجاب أمر النبيين الكريمين ولا عجب، فإنهما اتقيا اله وصبرا اله وإن اله لا يضيع أجر المحسنين.
 اكتسب منه ما اكتسب، مهـما كان له سابق فضل وسابغة أن نزل به جهبرئيل من الجنة لإبراهيم فكان لابسه حين ألقي في النار، نم انتقل إلى إسحاق فيعقوب فيوسف، ولكن الجنة ليست بأشرف من هؤلاء النبين بل هم أشرف
 عن نار إبراهيم، وعن جب يوسف، وتوارئه النبيون حتى وصل إلى خاتم النبيين من آل محمد صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين اله
ولقـد وجـد الـرسـول الأقـدس




 يوسف بمصر من التميمة وجد يعقوب ريحه ومو تولّ

 نبي ورث علماً أو غيره نقد انتهى إلى محمد وآله.

قوله

هذا ولّما رآه الرسول
رؤية المعرفة الروحية.
هذان نبيّان يشمان ريح محبوب من مسافة بعيدة، وقد يشـمـها بعض
المؤمنين وليس بذلك الغريب من فضل اله لمن يتقي اله(r)



 للعير، دون مفارق الطرق في آرض كنعان فإن عبارته : (وصلتال دون:
 عادية، وما ذلك إلّا تحويرٌ لا يبقي دلالة قائمة لنص أو ظاهر .
 تبقىى عنده من أبنائه، مما يدل على أنهم ما ذهبوا ليتحسسوا عن يوسف إلّا نفرٌ


 المؤمنين علي بن أبي طالب، في صفين المي



 الرضوي في بعض سفراتي فاستغربت ذلك وقلت لـ من دلّك على بيتي ولم أدل عله الحدآ؟ قال : دلتني ريحك اشتممت فشممت ريحك فأتيتك!

 والتفنيد هو نسبة الإنسان إلى الفند وهو ضعف الرأي، وقد نسبوه إليه من ذي قبل وفيما هاهنا مزيد:
: (40)

 بزعمهم - أدرج إدراج الرياح، فأين يوسف حتى يوجد رئ ريحه من بعيد أو
 يوسف، لذلك جن جنونهم بحقه ونسبوه إلى ضـلال مبين في وجهه ، بدل إلـا أن
 أخرى بنسبة الضلال المبين إلى أبيهم النبي الكريم؟ أنما أنها إن كانت نسبا
 الحال - ليست إلآلا ضـلالاً في حب يوسف وأخيه، إلذ كانوا يرونهم أنفسهم







وأبيه لهم، والمرتد عن فطرة لا غفران له إلاّ قتلاً .
(1) (1) سررة يرسف، الآية: A.


مضت أيام السفرة الراجعة، ووقعت مفاجأة بعيدة فوق المفاجأة، وليعلموا أن وعد اله حق وأن اله لا يهدي كيد الخائنين، ولقد كان ذلك الريح الذي وجده من رَوح اله الذي أمرهم برجائه :



وعل" البشير هو الككبر بينهم وله سابقة سابغة من بينهم حيث دلهم على

 لهله البشارة السارة وكما في رواية.

 تنيهاً لهم بموقفه من اله فلا ضـلال فيه أيآ كان وأيان.

 أخرت بحقه ومست من كرامته، فليكن هو الذي يستغفر لهم بعدما استغفروا

=



$$
\begin{align*}
& \text { الايماذ؟ فقال: نعم تلت: فما تقول في آدم؟ قال : دع آدم. }  \tag{r}\\
& \text { (1) سورة يوسف، الآلية: } 10 \text {. } \tag{1}
\end{align*}
$$


(1)

ومن آداب الاستغفار الاعتراف بالخطإ وقد اعترفوا، وترى كيف يسوّف أبومم الاستغفار لهم؟ وخير البرٌ ما كان عاجله، وهو وعدهم آجله!.

ولكن ليس عاجل الخير دوماً خيراً من آجله، حيث الخير الآجل يفوق عاجله، فالاستغفار في نفسه خير وعاجله خير على خير، إلاّلا أنه خير منه في



سورة النساء، الآية: 1 (IE.
 يعقوب بنيه في الاستغفار؟ قالن : الخرمم . . ورواه مثله ني الكافي عن المفضل بن أبي ترة عن ابي عبد اله والفقيه عن محمد بن مسلم
 أني قد ففرت لهم.
أخرج الترمذي وحسنة والحاكم وصححه وابن مردويد عن ابن عباس تال: جاء علي بن ألئ أبي







 الككاب وتبارك المفصل نإذا فرغت من التشهد فاحمد الشا وأحسن الثناء مع الشال وصلّ علي
 آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقتيتي وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزتني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والارض ذا الجبال والإكرام=

بيوسف لأنه صاحب الحق الأصيل(1)"، لا الأن قلب الشاب أرق من قلب

$$
\text { الشيخغ(r) }{ }^{(Y . ~}
$$

أم ليختبرهم هل استغفروا خالصاً وتابوا توبة نصوحاً حتى يستغفر لهمّ، وكلً صالح لتأجيل الاستغفار والجمع أجمل .
 اللهّل فإنه في وجه الإخبار يضرب إلى المستقبل حين لُقيا أبيه، لأنه أيضـاً
 ويستغفر، والصيغة العاجلة للاستغفار هي اغفر الله لكمم" والشاملة لها

 وأما هو فقد غفرهم حالآ دون نظرة الاستقبال، وهنالك يتم الاستغفار بشروطه وقتاً وحقاً وحقيقة.
=


 يعينتي على الحق فيرك ولا يوتيه إلا أنت ولا حول ولا قور إلا الحسن تغعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً باذذ اله تعالى والذي بعثني بالحق ما الخطا مؤمناً تط. (1) المصلر 1 (1970 197 في العلل بإسناده إلى إسماميل بن الفضل الهاشمي تال قلت لجعفر بن




 وأخر يعوب العفو لأن عفوه إنما كان من حق فيره نأخرمم إلى السحر ليلة الجمعة. (Y) المصلر السابق.




: 电为




توحي بأنه أعد لهم خارجه بيتاً أم فسفاطآ يليق بنزولهم. ويا له من مشهد لطيف عطيف في اللّقيا الأولى بعد كرور الأعوام بامتحانات وامتهانات، وبعد الأشواق المضنية والأحزان الكامدة الهامدة، واللهوف الظامئة، حافل بخنقات وانفعالات، وفرحات ودموعات. ذلك المشهجد الختامي السامي، الموصول بالمطلع الدامي، مما يحير العقول ويذكر أولي الألباب.

هناك من يوسف خطوات أربع رائعات بين فعلة وقالة، كلها تكريمات لهم ولا سيما أبويه، وبينهما فعلة منهم لديه.
 يمينه، حيث الإيواء ضم إلى مأوى وملجأ ومن الدليل عليه: Y Y إن شاء اله، فإن في سماح الدخول إلى بلد الفراعنة - فضلاّ عن الأمن فيه - ما فيه، ولذلك يصدر أمره كملك للمملكة إزاحة لكل الحواجز وإراحة لخواطر الوافدين ليأمنوا كل الأمن منذ وفودهـم، وأنه ليست زيارة مؤقتة

بحاجة إلى تأشيرة خاصة، فإنما هو الوفود الخلود مدى الحياة ما دام لملكه
وجود.
 رفعهما إلى عرشه مـا لم تسبق له سـابقة في زمرة الملوكك، وما أدري هل
 تلميحة نفياً وإثباتآ، تم العرش بطبيعة الحال هو عرش الملك الكائن مكان

القصر دون خارج البلد حيث استقبلهم.

- ع



أتراهم - بمن فيهم من أبيه وأمه - سجدوا له سجودهم للّ؟؟ وذلك من المحرمات القطعية الأولية في كافة الشرانع الإلهية!

أم سجدوا له كعادة عائدة إلى سنة الفراعنة حيث كانوا يسجدون لهم؟؟ وليس يوسف فرعوناّ يسجد له كما لفرعون! وليس نبي الله يعقوب ممن يساير المشركين في الطقوس الشركية!
أم سجدوا له احتراماً لديه دون عبودية وعبادة؟ وسجدة الاحترام لغير


$\qquad$
(1) سورة يوسف، الآية:


ولو جاز أن يسجد أحد لأحد لكان يوسف هو الذي يسجد لأبويه لعظم
حرمة الوالدين!
أم كان يوسف قبلة لهـم في ذلك السجود دون عبودية ولا احترام؟
 توقيفية وليست فوضى جزاف، ولكل شرعة قبلة يشرعها الش! أم - وعلى حد المروي عن الإمام الرضـا غٌ ليوسف وإنما كان من يعقوب وولده طاعة له وتحية ليوسف كمـا كان



 كما له، كذلك يوسف كان مسجوداً له شكرأ دون عبادة أو احترام، لا سيما لا


 ليوسف ومم أنياء؟ فأجاب أبو الحسن : أما سجود . . . أترل الومم أنبياءها يؤول إلى يوسف
 أخرج يدك فأخرجها فخرج بين أهابعه نور فقال يوسف: ما ما مذا يا جبرئيل؟



 وكانوا أنياه بني إسرائيل من ولد لا وي بن بيعوب بي بن إسحاق بن بن إيراميم وكاذ موسى من ولده





إذا كان ساجداً معهم! أترى - بعد - أن يوسف انتقص من حرمة أبويه أن (ادخله عز الملك فلم ينزل إليهلا حتى يجزي بانقطاع النبوة عن نسله؟(1) وقد استقبلهما إلى خارج مصر وقال ما قال وفعل ما فعل بحرمتهم وكر المرامتهم! أو أو

 الترجل المدسوس الذي يمس من كرامة النبوة! ففي ذلك الإيواء كل مراحل

 وتواطوءاً.

ولئن دخله عز الملك - لا سمـح الهه - فلم ينزل إليه ولم يترجل فهل

 يعقوب راحتك فخرج منها نور ساطع نصار في جو السماء نقال يوسف: يا جا جبريل! ما ما هذا النور اللني خرج من راحتي؟ فقال: نزعت النبوة من عقبك عقوبة لما لم تنزل إلى الثيخ يعقوب فلا يكون من عقبك نبي


 يدك .. .
وياسناده إلى مشام بن سالم عن أبي عبد اله

 لك: ما منعك أن تنزل إلى عبدي الصالع ما أنت فيه؟ ابسط يدك . . . فقال : ما ما مذا با با جبرئل؟ فقال : إنه لا يخرج من صلي الي
سورة البقرة، الآلية: الآية: Y•Y. Y•Y.
 هناك وزر! وهل كان وزره المفترى أوزر من وزر لاوي أخيه الأكبر وقد شـاركهم في استلابه عن أبيه، وأفجعه طيلة سنين حتى ابيضت عينـا الحزن فهو كظيم واحدودب ظهره فهو هضيم؟ نسله شكراً لما نهاهم عن قتله، ولأنه لم يبرح الأرض حتر حتى يأذن له أبوه! ولنٌ كان مشكوراً - وهو مشكور - كان ذلك على هامش الحفاظ على على حياة يوسف، واحترام أبيه بعد اخترامه، فكيف - إذاً - يشكر هو دور دون يوسف، فتقطع النبوة من نسله وتوضع في نسل لاوي وكيف يفترى على الصديق أنه

 بالآخر، فهل كان في انتشال الإمامة من صلب الحـي على أخيه الحسن، وتنديداً بالحسن (والحسن والحسين إمامان الان قاما أو

قعد|ه.

وبعد ذلك كله كيف تنتزع النبوة المقدرة في نسل عنه وهو تخطئة في
 نم لما حصل ما حصل فصلها عـل عن نسله؟ نم النسل ليس إلا في الصلب
 أحاديينا بأيدي الجعل والتجديف، فليعرض عرض الحائط لمخالفتها لكتاب اله وضرورات من دين اله.




براءته عن فرية إنساء الشيطان إياه ذكر ربه، فإن خروجه من السجن كان من
 السجن وإلا كان إدخاله فيه إساءة وهو الذي طلبه فاستجيب له : ولرَبِ آلمِّجْنُ
 حسنأ تصحبه براءته مما أدخله السجن، فلم يقل (أحسن بي أن أخرجني" بل


السجن حيث صرف به عنه كيدهن





 والنزغ هو الدخول في أمر لإفساده، فقد دخِل النيطان فيما حسدوا فيا فدخل



 وهذه شيمة الصالحين اللنين لا تأخذهم العزة بالإتم، فلا ينسون في



$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) سورة يوسف، الآيتان: ست، عץ. } \\
& \text { سورة الأهراف، الآية: . } \tag{r}
\end{align*}
$$

المعترف برحمة ربه، يطلب الزيادة في ملكه، ولكن هذا الملك الصلّيق
بعدما يعترف بالعطية الاللهية كنعمة دنيوية:


 أمري فيهما، ليس لي إلا ما دبرت وقدرت، دون أن أملك لنفسي نفعاً ولا


العبد الموّلى لك لا أعبد سواك .
بعد ذلك كله لا يطلب منه إلا إسلاماً في الدنيا وصلاحاً في الآخرة:
 الدنيا وحين الموت وفي الآخرة حال كوني "امسلماً" كما طلبه أبي إبراهيم:
 وذلك الإسلام هو مرتبة بعد كمال الإيمان، دونما كان قبل الإيمان أو معه،


 منه في مثلث الزمان، فلم يكن الصديق يطلب هنا موته كما يقال، فإن حياة
 في إسلامه طول خط الحياة حتى الممات، لا أني مسلم فتوفني موتآ، ولا اجعلني مسلماً حين أموت، ولا أن أحداً من الأنبياء لم يسأل المـو المات إلما


 ذلك سؤالآ للوفاة فليس إلّا لأجله المسـمـى، أن يكون حال الإسلام، استمرارية لحد الوفاة .



 منذ ذلك اللقيا لفترة طائلة تناسل فيها آل إسرائيل، أم بعد وفاة يعقوب! أتراه - بعد - يزهو بزهوة الدنيا وزهرتها لحد ينسى أبويه فلا يترجل لهما إن دخله عز الملك.

سورة آل حمران، الآية: Y191.

 عن جدُه عن رسول الشا



 اثتتي حشرة سنة ومكت فيه تماني مشرة سنة ويقي بعد خروجه تمانين سنة فذلك مايثة سنة

وعشرين سنين
أقول: ليس دخوله السجن إلا بعد بلوفه الحكم وبالإمكان كونه الثاني مشر من عمره.
سورة فافر، الآية: عץ.
 ماش يعقوب مع يوسف بمصر؟ قال: هاش حولين تلت: فمن كان الحجة له في الأرض
 تابوت إلى أرض الشام فدفن في ييت المقدس فكان يوسف بعد يعقوب الحبجة قلت: فكان



ومما يحير العقول نقل هذه الأحاديث الزور من المختلقات الإسرائيلية في جوامعنا الروائية والتفسيرية دون نقد، ويكأنها هي الأصل وكا وكا الفرع، فإذا ورد حديث في شيء لا يسأل عن آيته وإن كان ضـعيفاً فضهالً عن
 حديث يبطل معنى الآية! وإن ورد ولا سيما بسند صـي الآية وإن كان خلاف ظاهرها أو نصها، وهلا هو الْالها التعامي عن أهالة الكتاب إلى أصالة الحديث، وذلك ترك كلأصلين وهـجر للقرآن وفيه وُوَقَالَ أَرْسُوُ
 الـخط في التاريخ الإسلامي مما سبب اختلاف المـذاهب واختلاق البدع

الجارفة .

منكوساً، والأحاديث - إلّا ما وافق القرآن - تأتي به مندرساً مركوساً .

 مكذا يقص اله من أحسن القصص في يوسف وإخوته آيات للسائلين،



 كلا إني لا أخاف من يـخاف اله فلما دخلت عليه فرأته في ملكه قالت : الحمد لها الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته، وجعل الملوك عبيداً بمعصيته
(1) سورة الفرقاذ، الآلية: •r.

فتزوجها فوجدها بكراً فقال: أليس هذا أحسن؟ أليس هذا أجمل؟ فقالت:


أهل زمانك وكنت بكراً وكان زوجي عنينآل|(1)
وليس بذلك البعيد أن يتزوجها يوسف تركيزاً لركيزة الإيمان في قلبها
(1) نور الثقلين ب: YV

الباقر




 نياً يقال له محمد كفآ؟ فالت: صدقت قال : وكفي حلمت أني صدقت؟ قال : لانتك حين ذكرته وتع حبه في

تبارك وتعالى أن يتزوجها .
 :



 اللي جعل الملوك بالمعصية ميداً وجعل العيد بالطامة ملوكاً فقال لها يوسف : انت تيك تيك
 بي؟ قال : لا - قالت: نعم فأمر بها نحولت إلى متزله وكانت مرمة فقال لها لها : الست فعلت بيا بي


 يرد ملي شبابي فسال الشا فرد عليها شبابها نتزوجها ومي بكر.


اليأس والإياس ولات حين مناص، فتجد عند من خانته الخلاص فتؤومن باله
بكل إخلاص!

(1) سورة يوسف، الآية: 01.















هذه همي الشيمة الشنيعة لأكثر الناس لأنهم لا يحنون إلى إيمان، حال


الذكرى، ولو كانوا يحبونها لكانوا يُقبلون إليها وَيقبلونها ولو بأجر مهما بلغ
به الأمر .
وقد كان رسول الهدى

 فانحصر حرصه في المؤمنين وانحسر عن الكافرين اللين أضلهم اله بما



وعل" "لو" في آيتنا تشير إلى أنه لن يحرص بعد على هدى أكتر الناس
 بِثُوْيْنِينَ (T) مما يدل على أن قصص يوسف كان مما تساءلوه فيه فأجاب


 الافتراء في هذا القصص كما في سواه، تعنتأ عن الإيمان وتعنداً في الكفر
 لِلْعَكلَمِينَ حصر للقرآن ونبيه في كيان الذكر حيث يذكّر الفطر والعقول بما له
 نعرف منهم عالم الإنس والجن، وليكن هناك عالم أو عوالم أخرى تشملهم


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: PV. }  \tag{1}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: اYA }  \tag{Y}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: } 0 . \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرقاذ في تفسير القرآن/ الجزء الخامس عشر

. ${ }^{\text {(r) }}$


 التكليف، من الجنة والناس أجمعين أمن هو من العالمين؟.

وهـنه الأكثرية غير المؤمنة هي المععرضة عن الآيات الآفاقية كمـا
الاانفسية فأنى لها الذكرى بعد هذه التعمية:

: مُعْرِّونَ
وترى تلك هي آيات في الأرض يمرون عليها حيث هـم ساكنوها
 وليست رؤيتها من بعد بعيون مجردة أم ومسلحة مروراً عليها، وإنما هي نظرة إليه؟؟

عل" المـرور هنـا تعني فيما عنـت مرورات على آيات السـماء بأ بأسفار
 الرائعة، ولكنهم يبصرون إليها فتعميهمّ، دون أن يبصروا برا بها فتبصّرهمم، وذلك هو إعراضهم عنها كآيات تدل على بارعها . فاعل وُيَمُرُونَِج هم الأكثرية الذين لا يؤمنون، والآيات الأرضية أعم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانعام، الآية: P (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الفرقاذ، الآية: } 1 .
\end{aligned}
$$

من الظاهرة لكل أحد، والباطنة التي يستبطنها ويستنطها أهلوها من علماء ومخترعين ومكتشفين في مثلث الزمان، فتشمل المكتشفات الذرية وما فوق


 والإعراض هنا لمحة لامعة أن هذه الآيات بطبيعة الحال لها دلالات بارعة، ولكنهم يعرضـون عن دِلالاتها الِى دَلالاتها والـحاجيات الـحيوانية التي يقصدونها منها

نم الآيات السماوية لهم عليها مرورات ثلاثة في مئلث الزمان، مروراً بالعيون المجردة كما كان زمن نزول القرآن وحتى ردح بعيد من الزمن،
 هائلة في ملايين السنين الضوئية، كما حصل منذ زمن غير بعيد. ومن نم مروراً بالأسفار الفضـائية بالصواريخ والسفن الفضـائية التي حلّقت على كرات كالقمر والزهرة أماهيه، وكما صعدت جمار الاعة كافرة فنزلت على القمر فصعَّدت نكرانها لوجود الها في قالة لبعضهـم: لم نجد اله هـم هنالك فأين هو حين لا يرى في أرض ولا في سماء؟.

 هو الأقرب في المنظر وليس إلا في غزو الفضاء كما غزوا ولكنهم وأَوْرُ لًا

سورة يونس، الآية: 1•1.




آية فريدة منقطعة النظير في سائر القرآن تجمع بين الشرك والإيمان، وترى كيف يجتمع الشرك مع الإيمان ولا يجتمع مع الإسلام الذي هو قو قبل

 قد يجـمع بينهـما أن الإيمان درجات كـما الشرك دركات الـوات، فالإيمان المطلق اللذي لا يمازجه أي شرك هو القمة العليا بأعلى عليين، وبَعده مطلق
 اللذي لا يمازجه أي إيمان وهو بأسفل سافلين، وبعده مطلق الشرك الان حيث
 بلرجات ودركات متوسطات بين الإيمان المطلق والشرك المطلق، وقد تلان الاني الآية من الإيمان مطلقه لا الإيمان المطلق، ومن الشرك مطلق مكلقه لا الشرك المطلق، وبذلك يجتمع الشرك والإيمان.

فالإيمان بوجود الها يقابله الإلحاد به بنكرانه وهو الكفر المطلق،
 وصفاته، وأفعاله، في خالقيته، ومعبوديته، وآثاره، في عبوديته وبعبادته، وفي طاعته، في الاتجاه المطلق إليه علماً وعملاً وعقيدة ونية أما هيه. فكل درجة من درجات التوحيد تقابلها دركة من دركات الشرك.


 صـورة من صـوره أم صـور منه إلى علومهم وحلومهـم وعقولهم وأفكارمـم

وأعمالهم وألفاظهم أماذا من سرهـم وعلانيتهم، فالإيمان المطلق الخالـو في كافة مراتبه يحلّق على كيان الإنسان ككل، دون ون فلتّ ولا ولا لفتة، بعيدة عن كل خالجة داخلة أو خارجه تحيك بالإنسان.





 وحدتها وزيادتها على الذات. ومنهم من يوحده في ذلك ولكنه يشرك به في أفعاله خلقآ أو تقديرآ أو توفيقاً وأضرابها من اختصاصات وات الألوهية! ومنهم من يثنّيه أو يثلّثه على وحدته بتأويلات لا هوتية هي ويلات فلسفية غير عقلية! ومنهم من يرى وحـر وحدة الا
 وأمثال ذلك من الإشراك باله التي يجمعها الإلحاد في أسماء الله، وكما قال



مواضعهها"(r) والإلحاد هو الميل عن الحق، وهو في أسماء الله بين أن يسمى الله بغير
(1) سورة الأعراف، الآية: •1A.






أسمائه الحسنى، أو يسمى غير الهُ بأسمائه تعالى، سواء أكان إلحاداً عقيدياً أو عملياً أم في نية أو قالة أماهيه؟
فمن يشرك بعبادة ربه رغم توحيده في عبادته يلحد في آلوهية العبادة

 أنه يعبد ربه وحده ولكنه يرائي غيره فيما يعبده وهو من الشرك الخفي ومن يعصي الله يلحد في طاعته اوالمعاصي التي برتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا باله في الطاعة لغيره وليس بإشراك عبادة



إذاً فكل العصاة والمرائين - إلّا المشركين والكافرين - يؤمنون باله وهم مسركون، ومن يحترم غير الله كما يحترم الله دون عبادة ولا طاعة فقد

 ردف فاعلِ سواه!
(1) سورة الكهف، الآية: •II.

 والمعاصي . . (r)
 (£) المصلر صدر الحليث رقم عنه سورة يس، الآية: •7.

كما ومن يححلف بغير اله هلا وحياتك|"() فقد أشرك، إذ لا حلف إلّا بالله، حيث لا يُحلَف إلا بأقدس الكائنات، اللهم إلّا ما يَحلِف به الله، وليس

أو من يردف بمشيئة اله مشيئة من سواه حتى رسول الله لو شاء اله وشاء محمد فند به الرسول اله

 أو من يرى في الككون مؤئرأ غير الله أو مـع الله فـ ايقول: لولا فلان لهلكت ولولا فلان لأصبت كذا وكذا ولولا فلا فلان لضاع عيالي، إلا ترى أنه قد جعل لله شريكاً في ملكه يوزقه ويدفع عنه| (0) والشرك في لفظة القول هكذا، أم في نية الرئاء أم في المعصية، إنها (اشرك لا يبلغ به الكفر|"(7)
 ذلك تول الرجل: „لا وحياتكه،
سورة يس، الآيتاذ: Y، r.



 أقول والظامر نقله عن المعصوم
 هو الرجل يقول: لولا فلان. . . - إلى أن قال - : تلت: فيقول : لولا أن منَّ اله علي بفلان لهلكت؟



ولكنما الشرك في العبادة، أن يعبد معه سواه، أو يعبد بديله سواه، هو الككر في الشرك وهو أنحس دركات الشرك؛ ومن نم الإثشراك به في سائر شؤون الألوهية، فلأنه تعالى : „له الملكه لا سواه إلَّا من ملَّكه إياه فمن ملك أو ترأس شأنآ من شؤون العباد دونما صـلاحية وانطبا



 الخاصة بانتصاب الشه، فلعوى الرسالة أو الإمامة أو انتخاب الإمام وسواها، كل ذلك إشرالك باله ما لم ينزل به سلطاناّ، كذلك - ومن بعد ذلك احتلال منصب الفتوى لمن ليس من أهلها أم في العلماء من هو أعلم منه أو أحرى، وكذلك الدعاية له، إنه شرك على علم إن كان على علم، أم شرك على جهالة قاصرة أو مقصرة.

وعلى أية حال فكل فكرة أو نية أو عقيدة أو عملية أو حركة أو سكون أماهيه ليس بأمر اله أو سماحه أو مرضاته، كل هذه إشرالك باله سواه أه أه سواء

 حرف، فإن وافق رضـى الله هوالك ترضـاه، وإن خالففها فلا ترخـاه، وإن عملت بمرضـاة ربك على سخط من هوالك فقد عبدته على حرف وخرف إذ
 نقصان في الإيمان، أن يذكر غير الله ناسيآ ذكر الله دون رئاء ولا عصيان،

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: ع ع } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النهل، الآية: } 101 . \tag{Y}
\end{align*}
$$


 الموحدون المخلصون والمشخلصون وقليل ما همه اللهم الحقنا بهم وأدخلنا

في زمرتهم•




 والتوحيد المطلق يجعل الموحد منقطحاً عمن سوى اله إلى الله على آية حال، في كل حال وترحال، ليس في قلبه إلّا حب الله، ولا يعيش إلاّلا مع

 العالية إلّا من أخلص دينه لله فأخلصه الها، فلا يححجب بلا بينه وبين ربه إلاّلا حجابب ذات اله، فلا هـناك حجب الظلمة ولا حجب النور حتى نفسه،


فيا أيها الناظر البصير هل تجد أجمل من وجه ربك الكريم حتى تنظر إليه؟
 منه وأرحم أو يساويه حتى تخضـع للديه؟ فكيف تشرك به خلقه وهو الضـلال


$$
\text { (1) سورة النجم، الآيتان: A، } 9 .
$$



الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عثر


لمسة قوية لمشاعرهم لو كانوا يشعرون، تستجيش شـعورهم الكامن،










 حذرهم، فيا ويلاه أن تأتيهم غاشية العذاب أم ساعة الموت ألمأ أو القيامة وهم غافلون، عائشين غفلة وغفوة حتى الغاشية والساعة، وهذه الغفلة




$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: VA. }  \tag{1}\\
& \text { سورة طه، الآية: VA. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: VA. }  \tag{r}\\
& \text { سورة يس، الآية: } 9 . \\
& \text { سورة النور، الآية: •ع ع } \tag{0}
\end{align*}
$$


 غاشية من غاشية، وهما من مخلفات غاشية الغفلة المعمدة!


هنا يؤمر رسول الهدى آن يعرّف بسبيله للعالمين وبكيفية دعوته بشرطها
 على بصيرة من أمره.

فالسبيل هي الطريقة المنحدرة الممعبَّدة الهادفة إلى الغاية المقصودة،



هي صراطه المستقيم
 إشارة إلى القمة التوحيدية العالية التي لا تساوى ولا تسامى بأية درجة في مدارج العالمين، وهي مقام قاب قوسين أو أدنى، التي لا يخالطها لا لا لا أية دركة



 خطاباً للرسول إلى العالمين، إعلام عام في إعلان بإذاعة قرآتية عالمية دائبة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة اليينة، الآيات: الا } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة الانعام، الآية: va. }
\end{aligned}
$$

 قبل الإيمان ولا بعده .

 وهو والَّلَ إلّهَهِ خلاف المتعوّد المعمول في الامتداء، لأنه اجتاز السلب العام إلى إيجابه، لأنه أرّل العابدين، نم وفي ذلك الإعلا في سبيله أنها صراط الله المستقيم، توحيد خالص خاص لا لا شالا شرك فيه.
 بِحِيرَّه دون عـمى ولا تععمية ولا تتخبّط أو تخبيط، فإنه اليقين البصير
 على غير بصيرة، أم يرسل الله داعية على غير صراطه المستقيم وعلى غير بصيرة! فسبحانه سبحانه في كل سلب وليابجاب في ابتعاث الداب الداعية الأخيرة

بتلك الدعوة الأخيرة، أن تخالجهما أية ضلة أو زلة.


 تجعل دعوة من اتبعه دعوته، فليكن في سبيله وعلى بصيرته، يحذو مـحذا




 مادقهم


فلأنه لا بد لهذه اللدعوة الأخيرة استمراريتها إلى الأيام الأخيرة، فلا بد لها بعد صادعها الأوّل من حملة معصومين على طول خط الرسالة، وكما



والأوصياء
فهم أولاء الأكارم، اللنين عناهم اله في آية اللدعوة الرسالية المعصومة،

 (1) نور الثقلين Y: YVY ع
 . . .
 (Y) في الكافي علي بن إيراميم من أيه من بكر بن صالح من القاسم بن يزيد عن ابي مبر

 برسول الش





 ولسماميل من أمل المسجد اللنين أخبر عنهم في كابه أنه أذمب عنهم الرجس وطهرمم






تخالطها وتتخالجهها غير بصيرة مهـما كانوا في أخطائهم غير العامدة معلورين، وأنهم - أياً كانوا - ليسوا على صراطه المستقيم، ولا خارجين عن الشرك كله إلى الإيمان كله.
 التقليدية، ولكنها ليست بصيرة معصومة، والداعية إلى الله يجب أن يكون على بصيرة بالوحي معصيمة، إضافة إلى بصارة العقل والفطرة وأين بصيرة من بصيرة؟! هنا نعرف بيقين أن الخلافة الرسالية الإسلامية لزامها العصمة الرسالية تستمر دعوة الداعية الصادعة بعيدة عن الأخطاء، ف "امن اتبعني"
 سـاهية قاصـوة، بل هو اتباع دون أي تخلف وشذوذ، وكـما اتبع الرسول وحي الهل تعلماً واعتقاداً ونشراً وتطبيقاً . هذه هي الدعوة الأولى كحجر الأساس لها من الرسول
 بشروطاتها الأساسية المسرودة في آيات الدعوة والأمر والنهي كـ وُوَتَتَكُ



 = بصيرة مو ومن اتبعه وسبحاذ اله محا يشركون بولايته ويما يلحدون والوا وباتخاذ الولايج دونه.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة القيامة، الآية: عان } \\
& \text { (Y) سورة آل حمران، الآلية: 1• (Y) } \\
& \text { سورة يونس، الآية: هr. } \tag{r}
\end{align*}
$$

أجل وإن أصحاب الدعوة إلى الهُ لا بد لهم من ذلك التميُّز البارع، إعلاناً - منذ البداية - لما هم عليه دون تزعزع ولا ولا مماراة، ولما يلـا يدعون إليه دون مجاراة وأنصاف حلول، صراطاً مستقيماً لا حِوَل عنه!. وتلك هي السنة السنية الرسالية في كل خطوطها بكافة بنو بنودها بمن بحملونها في خيوطها طول الزمان وعرض المكان:



 جنس الإنس، دون نساء منهم مهما بلغن اللذروة من الكمالل، ولا من الالا الجن وسواهم رجالاً ولا نساء، مما يدل على حصر الرسالة في بعدي الرالو الرجولة والإنسانية، فلا تنافي الآيات الصريحة أو اللامحة في رسالة اللا الجن فإنها









(1) سورة التوبة، الآية:

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الخامس عشر
 حيث القرية هي المجتمع أباً كان، في مدينة أو ضاحية أماهيه. فلست أنت بدعاً من الرسل، فإنك رسول كسائر الرسل، رجلّ من أم
 البون بين آم القرى وسائر القرى.
 تاريخياً عن شؤون الرسالات الإلهية، أفلم يسيروا فيها لينظروا رجالات الات



 أنفسكم، وفيما تنظرون من الذين من قبلكم؟ ولعمر الله إنها هزّة فظّة تهز القلوب حتى المقلوبة المتججبرة، الجاسية القاسية المتكبرة، فلحظات الاسترجاعات الخيالية لـحركات الطاغين وسكناتهم وخلجاتهمم، فإذا هـم على حين غفلة وغفوة لا حس لهـم ولا حسيس ولا حركة، قصورهـم خاوية، ودورهم خالية، طواهم الموت طـم ولا فوتَ، فتلك مصارعهم بين آونة وأخرى ولات حين مناصر ور

 دراية، فتعتبروا بعاقبة المكذِّبين قبلكم، وما قا قاساه رسل الله منهم:



 التاريخ الرسالي أشد تكذيب دون أن يكذبوهـم! ويظنوا! وإنـما يكذبهم
 دون خصوص المنافقين! نم وكلّ مِن كِذبهم نفاقاً، وتكذيبهم كفرآ، معلوم







إذاً ففاعل الظن والكذب هم المرسل إليهم المدلول عليهم - على بعدهم







 مخففة.


 مين، أتول وتكنبهما الروايات التالية. سورة يوسف، الآية: AV.





- تَرِبٌ

وإنها ساعات حرجة محرجة للذين آمنوا أن يظن الكافرون أن الرسل
 ينتظرون نصر اله كما وعدوا، وهنـالك زلزال الـمؤمنين إذ تهجـس في خواطرهم الهواجس .

في تلكم اللحظات التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق



(1) سورة يوسف، الآية: AV.


 (1)

 معنى تول الش

 المأمون: له درك يا أبا الحسن (r) سورة البقرة، الآلية:
 دمارهم وبوارهم:

تلك هي سنة اله في اللدعوة والداعية، إن عليهم تكريس كافة طاقاتهم في الدعوة إلى الها، والتصبر في كافة المضايق على أذى الناكرين ولظاهمم،


الألباب.
أجل وليس النصر رخيصاً على الأبواب، إلّا بعد استئصال الأسباب

 الشدائد في هذه السبيل الشاقة الطويلة الملتوية المليئة بالأشلاء واللماءه، إنها لا يصمدل لها إلّا الواثقون بوعد اله، الصـادقون في إيمانهم باله، فهم إذاً - لا يتخلون عن الدعوة إلى اله مهـما بلغت بهم الشدائد وحتى إن ظن الكافرون أنهم كذبوا، وزلزل المؤمنون انتظاراً للانتصار .

وكيف يستعجل الداعية أجل النصرة وهو يواجه طواغيت يملكون المال والقوة واستخفاف الـجماهير واستحممارهـم، ويملكون تأنيبهم بتأليب الجماهير الجاهلة ضدهم.

درسنا في قصص الصديق ألواناً من الشدائد، في الجبب وبيت العزيز وأمام نسوة في المدينة وفي السجن، فصبر واصطبر دونما زعزعة لعرش
 العزيز والعزيزة ورجال الحاشية وفرعون نفسه، فيا له من فصص باري لارع فيه عبرة لأولي الألباب:

الفرتان في تفسير الفرآن// الجزء الخخامس عشر







- ${ }^{\text {فُوَأَكَ }}$

والعبرة هيئة خاصة من العبور، فهي - إذاً - انتقالة من حالة إلى أخرى أحسن منها : من غفلة إلى ذكرى، وذلك طبيعة الحال في أولي الألباب، وهي لباب العقول، فحين يستعمل العقل سليماً تتحلل عن القشور الحاجبة، فتصل إلى الأوامر الواجبة.

 مفترى والتوراة والإنجيل وحياً لكان كلام البشر أفضل وأتم من كاللام اله :



ف وها لانَه دون (ليس") نفي بات مؤكداً عن كينونة القرآن أن يفترى من دون اله، بطبيعة الحال في القرآن نفسه حين يتدبر في آياته وتقاس بسانر الوحي السابق عليه، حيث الرجاحة في القمة باهرة فيه دون ريب يعتريه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: الآ } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: } 99 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة يونس، الآيتان: MA، (YV. }
\end{aligned}
$$

وهنا لقصص القرآن أو القرآن ككل مواصفات عدة مستفادات من القرآن نفسه دون ادعاءات خاوية عن البرهان:

وجهالة وغفوة وغفلة إلى حالات حسنة بديعة علماً وذكرى ونبهة وحفوة. (Y)

الوحي
( حديث الفرية مـا كان من أهل الكتاب إذ يرون خلافات بين هـذا القرآن وكبتهم، في حين يرون أنها هي الأصل فيقاس عليها القرآنه، فما والفا وافقها منه
 نفي للفرية (ولكن" إثبات لوحيه إذ يصدق الذي بين يديه، ولي
 سائر القرآن إلّا ما نزل على أنبياء الله من قبل، دون المحرف المفترى! كما

عرفنا الفوارق بين قصص يوسف وإخوته هنا وفي التوراة.


وهذه كليّة شاملة لا تشـذ شيئاً يحتاجه العالمون، دون سائر الوحي،




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يونس، الآية: (1) } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآلية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الأصران، الآلة: 1£0. }
\end{aligned}
$$

 شَقْ ِ حيث التنوين التنكير يشير إلى التبعيض المستفاد من (امن").

فالقرآن هو تفصيل مطلق للكتاب المكنون عند الله: وُوَّكَكِك تَصْدِيقِ آلَّنِى
 (r)

وسائر كتابات الوحي هي مطلق تفصيل للكتاب دون شمول يعم كل
زمن التكليف.
(0) - وَوْمُدُى زائدة على الهـدى السـابقة عليه في سـائر كتابات

الوحي


 المحدودة محرفة عن جهات أشراعها فلا تصلح حتى لزمنها المحلود.

 تبصرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيده! وهكذا يتوافق المطلع والختام في قصص يوسف وإخوته، وقد يختلف عن سائر قصص القرآن فإنها مقصوصة مبثونة في مختلف المناسبات، ولكن قصة يوسف مسرودة مترتبة في سورة واحدة لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من العرض، حيث الحلقات الأصيلة المذكورة منها متلاحقة، وهي تشكّل فصة واحدة لو
سورة الانعام، الآية: عونس، WV.

قصّت وبُتَّت في مختلف المجالات لم تكن عبرة كما هي في مواصلتها، دون سائر القصصص حيث تقتص منها حلقات بقلة أو كثرة دون تمام في في مختلف المناسبات إذ تكفي عبرة ونبهة كقصص نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمل القرآن.



مدنيّة وآياتها ثلاث وأربعون








 لَلْقَرُ يَعْقِلْوَبِ












سورة الرعد صورة عن جملة من بوارع الكون وقوارعه ترعَد وتُرعد
 فتعلِّها بحقائق جمة من كتابي التدوين والتكوين، اتصالاً بعُظم الخلّق فوصولاً إلى معدن العظمة: الخالق العظيم.

 قاطعة قاصعة لا تقبل أية ريبة ولا شائبة، دون رونا روايات آحاد متنا متاحرة تخري
 يضاحيها من تخرصات بالغيب في تخيلات لا تأوي إلى ركن ونيق.






 [الأحرّان: 1] ويقوم قائمنا مند انقضضانها بآكمر فانهم ذلك وصد واكتمبا،

: يؤِيْونَ|
أترى الآيات المشار إليها منا هي آيات التكوين إذ تشمل السورة شطراً








 الكتاب، ولكنها منسوخة ومحرفة، خارجة عن حقها ، أم منسوخة على حتى حتها
 الوحي حقًاً، ولكنها مطلق الحق حيث تقبل بطلاناّ بتحريف وتجديف، أم
 المطلق، لا يقبل أيّ بطلان وزوال، من بطلان باطل كالتحريف، أم بطلان



= أقول: ليس العلم بحروف الأهداد علماً جماً فإنه يعلمد كثير من الجهال والكفار، ، نم وهذه






 أكمل نسخة عما دوٌن وكوِّن كما يحتاجه العالمون حتى آخر زمن التكليف،

وكما يروى عن باقر العلوم: القرآن يجري كجري الشمس هـا هو وآلَحَقَيُ الناصع البارع، كل الحق الذي أراد اله إنزاله على
 المقطعة اختصاصات غيبية لمن خوطب بالقرآن.

 عنه، تحريفاً من الناس أم نسخاً من خالثق الناس ع





هنا تبدأ الآيات بالمعجزة الكونية، الدالة على المكون الواحد العديم


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الكهف، الآلية: (1) } \\
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: } 09 . \\
& \text {. IV (r) سورة مود، الآلآية) }
\end{aligned}
$$




فاللمسة الأولى تبدأ بالسماوات المرفوعة، المعروضة على الأنظار ليل
 ومن هذا الذي دعمها؟ إلّا الله الواحد القهار؟؟!
 في الجو بلا وثاق يدعمه مستحيل في العقول، فليكن لها (اعمدُ لا ترونها"،


 مرئية: (اسقفاً محفوظاً وسمكاً مرفوعاً بغير عمد تدعمها ولا ولا دسار ينظمها ولا رفع إلّا برافع، ولا حفظ ولا سمْك إلاّ بحافظ وسامكِ ممسكِ!


 ولأن رفع الشيء ليس إلاّ بعد كونه بانخفاض، فلتكن السيما

 مي محبوكة إلى الأرض وشبك بين أحابعه نتلت: كيف يكرن محبوكة إلى الأرض والش




مرفوعة بعد خلقها غير مرفوعة كما فصلتها الآيات في فصّلت وفصلناها على ضوئها وفق ما فصٍّلت.
(1) فالسماوات المرفوعة بأجرامها الضختا - إنها تدلنا على رافع رفعها، نم بقاوُها مرفوعة محفوظة عن التساقط دليل
 يُرى، فإن ما يرى دليل على ما لا يُرى.
 الجاذبية فحسب إذ ليست جمعآ، وليست - كذلك - الهّ، إذ لا إله إلّا الها إذاً فهي كل ما لا يرى ممن يدعمها كما رفعها بعدما خلقها وهو الله تعالى، ومما يدعمها مرتفعة كالجاذية العامة، فاله تعالى هو العماد الأصيل في كل

 ومسبب للأسباب، فهو العماد الأوّل المسنود إليه إمساكها في آلية الحج :


فقصارى ما يرفعه الناس في هذه الكرة الصغيرة الهزيلة، لا تتعدى بناية أو برجاً او طائرة، وكل ذلك بحاجة إلى دعامة بحسبها، فكيف بالإمكان ألان أن تحفظ هذه السماوات المبنية العظيمة بهله الأجرام عمد ولا دسار ينظمها، فإذ لا ترى عَمَدها فلتكن هناكُ عَمَد ولكن لا ترونها ! ولماذا يبتدىء في ذلك العرض العريض بالسـماوات البعيدة عنا دون الأرض القريبة منا وهي كما السماوات مرفوعة في جوها بغير عمد ترونها؟ لأن رفع السـماء وبقاءها في جو الفضاء بغير عمد ترونها معلومُ لكل
سورة الحجّ، الآية: الآية: ^^.

ناظر إليها، ولكنما الأرض - على كونها معلقة في جو الفضاء كما السماء لم تكن ظاهرة التعلق والعلقة، إذ كانوا يزعمونها ولحد الآلن مستقرة على دعامة، مهما دلت على كونها معلقة آيات عدة وروايات مسروات مردة في محالها الها ،


 أخرى يدلنا أن زوالهما هو تساقطهما عن محالهمما، دون انعد|مهما، فكما السماوات بحاجة إلى إمساك عن السقوط كذلك الأرض .


 خلق الأنجـم لأنه تكملة لبناء السبع الطباق وبعده استواء لله على عرش الملك والتلبير
( . . . . ذلك الرفع، وهـما من أنجـم المـجرة الأدنى إلى أْرضـا


 يوم الجزاه.

لقد فصلنا القول حول العرش في طيات آياتها الأنسب وأنه كناية عن السلطة الربوبية المطلقة على كل شيء، ولأن السلطة الفعلية ليست إلّا بعد

مُلكِ بالفعل، فلا عرش له قبل خلقه إذ اكان اله ولم يكن معه شيء" تم





فاستواء الرحمن على العرش ليس إلّا لبسط الرحمة بباسط يديه، حيث الرحمن رحمة عاملة شاملة كل شيء الر

وهنا تسخير الشمس والقمر نموذج من تسخير الأنجم، وتدبير الأمر

 وخاصة الشرعة القرآنية، فكما له الخلق وحده، كذلك له الأمر وحده، لا


 الككون كله الممعبر عنه بالسـماوات والأرض، والأمر هو عرش ملكه في ربوبيته المطلقة علماً وتدبيراً، وتفصيلاً وتقديراً أماهيه؟ :

وترى ما هي الصلة بين لقاء الرب وما قبله من خلق وتلبير؟ إن في رفع السماوات بغير عمد ترونها واستوائه على العرش وتسخيره ما تحت العرش وتدبير الأمر وتفصيل الآيات، إن في ذلك كله آية لوجود الله ووحدته وعلمه

$$
\begin{aligned}
& \text { V: سورة مود، الآية (1) } \\
& \text { (Y) سورة الفرقان، الآلية: } 09 . \\
& \text { (r) سورة الأهراف، الآية: عه. }
\end{aligned}
$$

وقلرته وعدله وحكمته، وهي كلها ذريعة لمعرفته وهي أفضل لقائه، ومن نم لقاء الجزاء يوم الجزاء، فذلك الرفع الرفيع، والتسخير المنيع، والتدبير والتفصيل لكتاب التدوين والتكوين الوسيع، كلها توحي بعودة للخلق إلى اللخالق فإنه من كمال التقدير الحكيم، ولون لاهـا لـا لكان تطويلاّ بلا طائل، وتفصيلاٌ دون حاصل! (افنظرت العين إلى خلق متصل بعضه ببعض ودلها القلب على أن لذلك خالقاً وذلك أنه فكر حيث دلته العين على أن ما ما عاينت من عظم السماء وارتفاعها في الهواء بغير عمد ولا دعامة تمسكها، وإنها لا




تم من السماء البعيدة الملى، القريبة لهذه الذكرى، إلى الأرض التي التي نعيشها ونمشي على مناكبها، هبوطآ للخط التصويري الهائل من السماء اللى اللى الـي الأرض، عرضـاً للوحتها العريضة الأولى حين أكملها وبناها كما الـها السماء الــا بناها



وهنا يرسم مدّ الأرض بعد خلقها كلمسة أولى لهذه اللوحة الفسيحة لساكنيها، ومن نم خط الرواسي وخلدُود الأنهار بخطوطها، نمّ الثّمرات الناتجة عن ازدواجية الخطين، وامتزاجهما تلو بعض وزوجية الثـمرات



$$
\begin{equation*}
\text { سورة ق، الآية: } 10 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

الفرتان في تفسير القرآن// الجزء الخامس عشر
وللأرض مـدان ائنـان، مـدّ أولّ لإحيانهـا كمـا هـنا وفي أضـرابها :


 مدّ من مدٌ تعميراً وتدميرآ؟.
ولأن المدلّ ليس إلّا عن انقباض فلتكن الأرض قبل ملِّها منقبضة لا






ولأن الأرض كروية فمدهـا هو بسطها في حجـمها، وعلّه على أثر حركاتها اللدورانية حين ذوبانها الاريا وقانون الفرار عن الما الانبساط في جوانبها، فانجماد سطحهها، وانبياق أقسام


ومن خلفيات جعل الرواسي جعل الأنهار حيث يدخر فيها من ثُلج

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحجر، الآية: } \\
& \text {. سورة ق، الآية: (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة الملك، الآية: 10. } 10 . \\
& \text { (7) (1) سورة المرسلات، الآيات: YV-Y0. }
\end{aligned}
$$


 فجعل الجبال يتبنى مد الأرض كما مُدّت، وجعل الألوا الأهار يتبنى جعل


 الأنمار، فكل الثمرات الممكنِةٍ الكينونة، الراجحة في إمكانيتها، مجعولة في





 خلقها تصلح للخلقها في الأولى أو الأخرى، إلّا ما فيها رحمة راجحة.
 نقصان؟ الزوج هو الفرد الذي له قرين، فكلٍ زوج للآخر كما الآخر، وهو القرينان معاً، فلكي يدل على المعنى الأوّل : القرينين - قيدهما باثنين لكيلا


(1) سورة الأهراف، الآية: هV
(Y) سورة البقرة، الآية:
(Y)
() (£) سورة محمد، الآية: 10 (1)
(0) سورة النساه، الآية: 1 (0. 1 (0)
(7) سورة النجم، الآية:

ولأن الثممرات أزواج وأقران لا - فقط - زوجين، فقد يعنيان الذكر

 حيث الثمرات هي ناتجات نابتات عن الأرض بأنهارها، منذ زهراتها إلى

ناضجاتها.
فكل النابتات تحمل في ذواتها زوجين اثنين، فتضـم أعضـاء الذكورة وأعضاء الأنوثة مجتمعة في زهرة واحدة، أو متفرقة في العود، فهي لا يتولد تمارها وحَبّها إلّا بين زوجين اثنين، كما والبعض منها - كذلك - زوجان

اثنان.
عضو الذكر قد يكون عشيراً لعضو الأنتى في شجرة واحدة كالأغلبية الساحقة من الأشجار، وأخرى يقتسم العضيوان بين شـجرة وأخرى كما
 في زهرتين كالقرع، وذلك مما كشف العلم عنه النقاب بعد قرون عدن
 التمبرات: الحلو والحامضر، الرطب واليابس، الحار والبارد، الصيفي والشتوي أما ذا من زوجيات، وقد تجد في شُجرة واحدة نمرة ذات زوجين

 كونهما مع بعض، فليست الأرض - إذاً - مسطحة ذات أفق واحد ليل كليل كلها تم نهار كلها، بل هي ذات آفاق في إشراقة الشمس عليها مليها من مشرقها إلى مغربها، ففي كل انتقالة للأرض حول نفسها يغشي سرادق الليل وجه النهار:


طلبه السريع دليل على سرعة الحركة الأرضية وتبادل آفاقها في إشراقة
 نهارها الذي تنتقل عنه، كما والليل الآتي يغشاه النهار الذي يأتي، وآيته:



 والرأي العام، ولكنما التفكر في حالات الأرض يدلنا على ما ما يخفى منها

إن في مدّ الأرض وجعل الرواسي والأنهار فيها، وجعل الزوجين من

 فعلى مدّ الزمن وتمديد الأفكار زمناً بعد زمن تظهر آياتٌ تلو آيات من

 إلى الأرض اتباعاً للاهواء.

ولنقف هنا وقفة متأملة متعملة أمام تلك التقابلات الفنية في ذلك المشهد الرائع البديع، بين مدّ الأرض والرواسي والأنهار والزوجين من كلا الثمرات وتلاحق الليل والنهار في إغشاء بطلب حثيث، من نم إلى قطع الأرض :




هو رمز الكثرة المتجاورة؟
لأنها حسب الحالات والأثرات ليست واحدة، فمنها السبخة النكدة،
 بين عامرة وغامرة، ريانة وعطشانة، حية مزروعة ومهملة ميتة آمّاهيه، وكلها أرض واحدة، تقابلات فنية في لوحة واحدة بقطع متجاورات، فليكن وراءَها
 الإرادة الوحيدة، غير الكثيرة ولا الوهيدة.

هذه إجمالة جميلة عن هذه الأرض وإلى تفصيلات هي من خلفيات



 يَعْقِلونِ الأرض والماء دليل التصميم الهادف الوحيد، لولا ذلك فلماذا الاختلاف
 يأتي بمختلف الأثمار لوناً وطعماً وحجماً! .

 وغير صنوان خلافها وهي من أصول عدة، فمن الصنوان مختلف الأعضاه الصاه بين خضراء وحمراء وصفراء من شجرة واحدة، فترى نمرات مختلفة حجماً

وطعماً ولوناً في نخلة واحدة، وعِنبات حلوة وحامضة، بين خضراء وحمراء



 يروى عن النبي

 تفاحات من شجرة واحدة مختلفة الطعوم مفضلة بعضها على بعض في الأكل
 وماء واحد وشـجرة واحدة والثـمرة مـختلفة، أترى هـذه صـدفة عـمياء أم تصميمة قاصدة لألاء. لسنا نقول أن ليست هناك علل طبيعية تؤثر هذه التأثيرات، ولكنها ملا معلّا للّة بإرادة اله الواحد القهار، لو كانت هي الطبيعة وحدها كانـانت أثراتها على




حَكِّرُونَ
(1) اللر المتور ع: ع ع - أخرج الحاكم وصحهد وضعفه اللممي وابن مردويه من
 في شرن المصطفى والثعلبي في الكشف واليان والئي والفضل بن شاذان في الأمالم واللفظ لد

 فإنه بقية آبائي وإن مم الرجل صنو ايبي:

وَرَإن تَجْبَهِ يا رسول الهدى أنت ومن تبعك بإحسان وكل من ألقى



. ${ }^{\text {نُطْفَةِ }}$

 الثاني هو أهون، يستنكرون خلقهـم الجديد وهو أحرى وأحق من الأول، حيث الأول قضية رحمة الله الراجحة، والثاني قضية رحمته الواجبة وعدله،

 والجهالة، أغلال العناد والمتاهة، وأغلال الإخلاد إلى آرض المادة.
 فهي مغلولة في أهل ذواتها وأعماقها بما كسبت أيديهمه، وأن اله ليس

. خَكِلُْونَ
فلو كان الخلق الجديد مستحيلاً لأنه من التراب، فأحرى بالخلق القديم




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحج، الآية: } 0 \text {. } \\
& \text { rv: سورة الروم، الآبة (Y) }
\end{aligned}
$$

(1) (1) رَمِيـرٌ

 إن أصحاب الأغلال هنا، هم أصحاب الأغلال هنالك، والخال ولالدالدون
 نقيراً، فإنما طبق عن طبق، فأغلال عن أغلال، وخلود عن خلود.





ولمَّ يستعجلونك بالسيئة ومناك الحسنة أحرى أن يستعجل بها
 الْمَّ . . . فاستقلالاّ نم استغفالآ للمستضعفين.
والسيئة المستعجل بها قبل الحسنة مي العقوبة التي تهلَّدوا بها يوم الدنيا والأخرى وهم ناكرومما، فالأخرى لكفرهم بها الانيا والأولى لنكرامم

الوحي وتوحيد الربوبية.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يس، الآيتان: Va، (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (£) سورة الشورى، الآية: 11. }
\end{aligned}
$$

تنزل بالإنسان فتُجعل مثالآ يرتدع به غيره فهي كالنكال، والمئلاث التي خلت هي أمثال لما تهلدهم من عقوبات الدنيا والآخرة، حيث الأولى تشهـد كلأخرى، كما تشهد لنظيرتها في الأولى لأنها كلها تشهد لصدلـا لصدق الوعد والوعد الصدق .

ألا (واحذروا ما نزل بالأمـم قبلكم من الميثلاث بسوء الأفعال وذميم الأعمال فتذكروا في الخير والشر أحوالهم واحذروا أن تكونوا أميالهم|"(1) الا الا

 أو لا تكفي هذه المثالات التي خلت عبرة لصدق الرسالات، وليصدقوا
 ألا فلينظروا إلى مصارع الغابرين حيث استعجلوا العذاب المـهين


 يدلاننا على سعة الرحمة المغفرة كأصل بين العباد، اللهم إلاّا للمعاندين
 ألْمِعَابِ؟! فمن يصر في الظلم ويَلجّ ولا يبتغي باب الرحمة ليلِجَ، مستغنياً
 هم في رحمة الله بشروط ودون شروط، ما دامت لا تمس من كرامة عدله. (1) نور الثقلين Y Y Y Y Y Y العباسي يقول: كنا في مجلس الر فقال الرضا :
 (Y) سورة فافر، الآية: بال
 أرباب متفرقون، وأن هذه الرحمة غير محلودة تستقصي كل ما بالإمكان من رحمة رحيمية، وكما أنزل كل رحماته على هذا الرسول العظيم.


 حيث المشرك لا يغفر في الأخرى، فعلّه قد يغفر عن مَتُلات العذاب هِ هنا




إذاً فليس غفر المشركين يوم الدنيا سماحاحاً عنهم فيما يظلمون، وإنما



أجل وإن باب التوبة والمغفرة مفتوحة بمصراعيها على كافة الناس في
 توبة في النشأتين كصغائر السيئات لمن يجتنب كبائر ما ينهى عنه، ، وصيغائر الواجبات لمن يأتي بكبائر الحسنات، نم لا مغفرة بعد الموت لمن مات

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفجر، الآيتان: YY، YO، } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة السجدة، الآية: }  \tag{£}\\
& \text { سورة إيراميم، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخخامس عشر


- ${ }^{(1)}$ (1)
 فعلية الغفران لمن هو في حالة الظلم والطغيان، ولا سيما الظلم بعباد الله
 للظالممين على ظلمهم إن تركوا ظلمهم وجبروا ظلامتهمّ، فليس هو تعالى ليغضب على الظالم لحد يسد عنه باب الغفران، ولأن الظلم يعم كل صـلم وكبيرة فهذه الآية مـما تشهد لغفـران الكببائر كما الصغائر - وطبعاً - ولا


ما هنأ لأحد العيش ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحده| (r)


لقد طعنوا في نبوته بنكران الحشر أولآ، وياستعجال عذاب الاستئصال ثانيآ، وهنا يستأصلونها - في زعمهم - أن ليست لنبوته آية ثالثاً - وبذلك الا الثالوث المنحوس يظنونهم غالبين! ولم يأتوا فيها بشيء مبين إلّا شبهات
 الرسالة السامية، وليست هي من آيات الشرعة التدوينية فهنالك القرآن أفضل



رِسكالَّلُمُ . . . (1) فقد كانت له آيات تكوينية عابرة على ضوء آية القرآن القمة الاأصيلة، ولكنهم كانوا يتطلّبون منه آية كما أوتي رسل الها كا تعليّيبية مدمرة، أم إرشادية مقترحة كما يشتهون، وهذه الآية كأضرابها إجابة قاطعـا


 الآيات الغابرة كانتت تهدي من له شرعة عابرة، ولكنما الشرعة الدائبة القرآنية فآيتها دائبة كما هيه، فلا تكون - إذاً - كما أرسل الأولون




- يُوْيْنُونَهِ

طبيعة آيات الرسالات أن تدل على صادق الوحي تدوينية كانت أم
 الإلهية، فليست - إذاً - في كمياتها وكيفياتها، في أمكنتها وأزمنتها، في الرسل الذين يؤتونها، ليست في ذلك كله إلّا كما يراه الله ويرضـاه
 الوحي، ورسالة الآية الدالة على الوحي أمّاهيه من كميّة وكيفية في أيّ زمان أو مكان من رسالته.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة الانعام، الآية: 1-9. }
\end{aligned}
$$

الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء الخخامس عشر







 واستصلاحها باله تعالى شأنه العزيز



 القرآن، ومن آية للوحي كالقرآن وما قبله من آيات معجزات، ومن ساتي يدل على رسالة الوحي
 ولا برسالته هادياً لكل قوم، حيث الأقوام قبله وقبل أقوامه كانت لهم هدا هـات سواه، ثم الصيغة الصحيحة عن مغزى العطف اإنما أنت منذر وهـاد لكل قوم" حتى لا يلتبس المعنى بينه وبين سواه، حيث الصن القرآن بيان في قمته، ثم
 كل هدى لكل قوم، أصلية وفرعية، رسالة أم آية لها معجزة تدل عليه الها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة العنكبوت، الآيات: •ه-ه (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الأنياء، الآية: }
\end{aligned}
$$





 فالرسالة القرآنية في أجواء الفصاحة والبلاغة تتطلب آلية خالدة تمشي مع الزا الزمن
 وزمان، زمن الرسول وبعده حتى آخر زمن التكليف، إلذاً فلا هادي إلى رسالة اللة

 كان نفس الرسول قرآناً كما القرآن وأفضل، حيث يزيد بياناً وتفسيراً وتعبيراً
 وحيه أصالة، ولكنما الهداية المنفصلة عنه إلى وحيه وشرعته تتمثل في الهداة
 والقرآن آية خالدة تمسي مع الزمن بردح يوازي ردح الرسالة لرسول الزمن

فلا تنوب مناب هذه الآية الخاللدة أيّة آية مضت في الرسالات الخاليا
 عابرة غابرة تخص زمن الرسول.

ومن ثم هناك هادِ رسالي كمن رباه الرسول وصنعه على عينه من هارون
 محمد

$$
\begin{equation*}
\text { سورة يس، العنكوت: الآية: } 79 . \tag{1}
\end{equation*}
$$




 الرسول
 المهتدون من بعدي||(r) اهتداء إلى مذه الرسالة السامية الـية دون أية نقيصة أو

ليس لعلي

سورة مود، الآية: IV.





 وأنا الهادي.
نور الثقلين


 ح

 ولكل قوم ماد نم قال: إنك منارة الانام وغاية الهدى وأمير القرى آشهد على ذلك انكل
(1) (افالهادي بعد النبي ( كما وإن (اكل أمام هادي كل قوم في زمانهه|(r)

فـ الا تخلو الأرض من قائم بحجة اله إما ظاهر مشهور وإما خائف مغمور كللا تبطل حجج الها وبيناته||(ب)

ولئن سألنا: مَن هو الهادي بعد دور الرسول والأئمة الحضور زمن الغائب المغمور، القائم الموتور؟ فهل إنه العالم العليم الأتقى الأعلم في كل دور وكور، وليست هدايته خالصية كما الرسول الرسول خليفة من خلفاء الرسول في وإِنَّاَ أَنَ مُنِذِّ على مر" الزمن منذ الرسول


 المصلر ح 19 وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد بن مس الي الي
 مبد اله الذي مو فيهم، ومثله

 عبد اله عِ وعلي الهادي يا أبا محمد مل من ماد اليوم؟ قلت: بلى جعلت فدا ماك ما ما زال منكم ماد من بعد
 ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى اليا المصلر ح Y الققي عن حماد عن أبي بصير عن أبي عبد اله



فكما الرسول كان ينذر بالقرآن كذلك خلفاؤه المعصومون الهادون إلى ما



 عن الجري، أو ماتوا وغابب آخرهـم، فالقرآن لا يـموت ولا ولا يغيب عن الا


الأمنة.


تعريفة واسعة في هذه الآية وما بعدها بالسعة العلمية الإلهية وإعمال
 الكفر والطغيان أنه تعالى يعجز أو يظن بإنزال آية كما يقترحون. فالعلم المطلق بما تحمل كل أنتى وما تغيض الأرحام وتزداد، هو من اختصاصات الربوبية، فلا يطارد مطلق العلم في بعض الأحوال بال بالبعض مما في بعض الأرحام، ما كشف عنه علم الجنين أو سيكشف، ولحا وما قد أولو العلم المعصومون وسواهم.
(1) المصدر ح
.



 الهادي قال : صدقت يا مبد الرحيم إن القرآن حي لا يموت والآية حية لا تموت.

و中臭 إيقاء، حيث الكل في لسان خالق الكل ليس ليختص بالبعض من الأناثى

التي نعرفها.
فكل أنتى من إنس وجان أم أي نبات أو جماد أو حيوان أم أيّآ كان
 تغيض وتزداد وسواها، فناصية الآية تعمها كلها مهما اختصت الباقية بذوات الأرحام.
 تحمله موصولة، كما فيما تغيض الأرحام وتزداد.




 حين تجهض أم تلد سليمة أم ناقصة، أم أية حال على أية حالد اله
 المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه، ولأن حقيقة الغيض إنما يوصف بيا بها
 حيث الأرحام لا تبتلع الماء القراح، فغيضها يعم مياه المني والئُطف، ومياه المان

الحيض


 قراراتها، وتشتمل على نفاياتها، فيكون ما غاضته من ذلك الماء سبياً لزيادة

 بينهما في ولودة الأرحام.

ومنها ما تبتلع غيض الانتقاص الامتصاص بأن تفسده أو تجهضه ، إذاً
 أما زاد، وبينهما عوان أن تغيض جنيناً واحداً فتغيض هكذا ولا تزداد ومما


 ثم لا يزيد على تسعة إلاًا أياماً قلائل، فأغرب بالأئمة الثلالة كيف مدوها إلى سنتين وأربع وخمس(0)
(1) نور الئلين
 أنى أو ذكر، عن محمد بن مسلم تال : سالت أبا مبد الش
 والأنتى جميعاً . (Y) في تفسير الفخر الرازي 19: 10، مدة ولادت قد تكون تسعة أشهر وأزيد علها إلى ستين مند
 ابن حيان ويقي في بطن أمه أربع سنين ولنلك سمي مرماً . سورة لقمان، الآية: ع1. سورة الأحقاف، الآية: 10 . 10




ومما (تغيض الأرحام وتزدادال دم الحيض، تغيضه الأرحام ابتلاعاً، طعاماً وشراباً للجنين، وما تزداد الأرحام منه دفعاً عنها وقت الحار الحمل أحياناً،

وقبله وبعد الإجهاض أو الولادة دوماً .
 وبعد اليأس، والتي لا تحيض أو هي مي في سن من تلا تلا ولا ولا ولا وهي عقيمة، فهذه الأرحام قد تحمل المنى ولكنها لا تغيض ولا تزداد.




- ${ }^{(r)}$

الغيب عن بصر أو بصيرة، والشهادة لبصر أو بصيرة، هما أمران نسبيان بالنسبة للعلم المحلود، فالغيب المطلق لا يعلمه إلآلا الها، والشهادة الماده المطلقة يعلمها كل شاهد، والعوان بينهما من مطلق الغيب والشهادة يلا يختلف بمختلف الحلدود في العلوم، وكل هذه الثلاث شهادة مطلقة للكبير المتعال ولا يَا يَزُبُ

 =
 حملها ازداد به على التـع أشهر أهر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الحجر، الآلية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (r) } \\
& \text { سورة يرنس، الآية: آ. } \tag{£}
\end{align*}
$$

لربوبيتي فيك طامة، فكما لا تعزب أنت عن علم ربك وأنت خلاصة الكون ومجمله، كذلك لا يعزب عنه أي كائن بتفصيله. ذلك العلم المطلق منحصر فيه، منحسر عن سواه، لأنه الكبير لا كبير سواه، كبر اللّامححدودية ذاتية وصفاتية وأفعالية، علمية وفي القدرة أمّاهيه، فكيف لا يحيط علماً بما سواه وهو الذي خلقه، تم ولا أكبر منه ولا يتصورر
 شيء أو يدانيه أو يساميه، تعالياً في كافة ميّزات الربوبية، فلا كبير إلّا هو الِّ ولا متعالي إلّا هو، فلا يعلم الغيب والشهادة على سواء إلّا هو، وكا وكل شيء سواه جاهل بجنبه، صغير متدان، خاذل مُهان.


 ويسامى في كبريائه، لا أنه أكبر من كل شيء، إلا إذ لا كبير أمام كبريائه حتى إلى


 المتعال الأكبر عن أن يحاط به.

:



(1) سورة الحج، الآية: YY.

ومن ذلك غيب القول ممن أسر به وشهادته ممن جهر به. فإنهما بالنسبة
له جهار، كمن هو مستخف بالليل في بعدي غيب الليل بظلامه وتغيّبه
 شهادة في بعدي ضوء النهار وانجلائه ذاهباً أمام الناظرين في فسواء أكان الإنسان مستخفاً في الظلمات أم ظاهراً في الطرقات فاله يعلمه على سواء، كما وأن قدرته بكل شيء على سواء، ودنوه من خلقه فيهما على سواه!.





 والشر، وفي الأنفال يختص بالشر .



 من بين يديه يحفظونه بأمر الهُ من أمر الشّ|(r) حيث ينسبها إلى الصادقين من
سورة الانفال، الآية: or .
 جعفر پِ يكون المعقبات ين يديه؟ فلت: كيف تقرأما؟ قال: له معقبات من خلفه ورقيب من يين =

آل محمـد
يخرف تحريفاً للآية وقد روي خلافها(1)
والمعقب من التعقيب هو أن يأتي بشيء بعد آخر، وهو الرقابة وكالة
 كل إنسان، يحفظ عنه كل شاردة وواردة، وكل خاطرة وخالجة أو خارجة يحفظ عليه كل حسنة وسيئة حفاظاً مزدوجاً له وعليه، وحفاظاً متراوحاً . فملائكة الليل والنهار معقبات إذ يأتي كل تلو الآخر، وقد يتواردان كما
 =





 الصالحات،
أقول: تراه ترك الآية على حالها وفسرما بما فسر، وفي الـي الدر المتور بسند بمتنه أوردناه تحت

سورة الإسراء، الآية: VA.
 (r) تَشُوْوَا











 ذلك بأمر اله ومن أمر اله، وإإنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا


نفسه.
وترى إذ لم يكن محمد عَكِيْتم حَفِيظًأه(ا) فكيف يكون الملانئكة وهم دونه حفظة؟! إن الحفظ المنفي


 النبي مشرة الملاك هلى كل" بني آدم ينزلون ملانكة الليل على ملانيكة النهار لان ملانلانكة الليل سوى


المجمع رواه عن علي



 لو وكل العبد فيه إلى نفسه طرنة عين لاختطفته الثياطين. سورة النساء، الآية: •A.

هو الحفاظ على هداهمه، إذ ليست إلّا لها دونما وكالة، وأما الحفاظ على
 الرسول وسائر المرسلين ومعهم الملانكة الكرام الكاتبون .
وكذلك الحفاظ على كل شارد ووارد، له أهل خصوص وليس من شأن الرسل الدعاة إلى الله، مهما خُوِّوا في ذلك بقليل أو كثير •
هؤلاء هـم المعقبات، وهذه شؤونهم المحولة إليهم في خلق اله ليل
 وحفاظاً على أعمالهم التي يعملون، ولكي يشهلدوا لهم أو عليهم فيمن


 أوفق بأدب اللفظ وأدب المعنى.

أم إلى رسول اله ! (' (' ${ }^{\text {(1) }}$

 يحفظونها وتقريباً للمرجع، وأحسن به حين يعني اللها مرسل المعقبات

 ( ${ }^{\text {(r) }}$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الانعام، الآلية: } \tag{1}
\end{align*}
$$




 أنفسهم من أمر اله، حيث المناحرة لأمر اله هي حفظ عن أله

 أمره تعالى (1)، ويحفظون عباده صـادرين في حفظهم من أمره تعالى فهم في مثلث الرباطات باله لا يملكون لأنفسهم أمرأ إلاّا باله.

 عنده هم في أنفسهم من أمره، يحملون أمره ليحققوا أمره، فلا أجمل - إذاً الْ الْ




 المتواترة المتواردة عليه، الغائبة والشـامدة لديه، التي لا يقدرون عليها،

 قال : الملانكة من أمر الشا
 (r) سورة فافر، الآبة: 10 ( 10 مورة الأحزاب، الآية: or

النَّهِّهِ دون أمرهم، إذ لا أمر لهم إلّا من اله، كما وهم أنفسهم من أمر الهُ. فالناس - إذاً - في حفظ اله ورعايته ورقابته الدائبة، ولكنها شريطة أن بحافظوهم - أيضاً - على أنفسهم كما يحافظون، فإذا غيرّا ما ما بأنفسهم غير


(1) (1)

وهذا الغيار مرحلة أولى للذين غيَّروا ما بأنفسهـم حيث يكلهم الثى



 دُونيهِ مِن وَالِ|! إذاً فبينَ الحالات الأنفسية والآفاقية هالة مترابطة، والأصل فيهما كما جعل الله خير واللى خير، فأعمق الحالات الأنفسية هي لفطرة اله التي فطر الناس عليها، وذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم
 الآيات الأنفسية، ثم اله يرسل عليكم معقبات حفظة يحفظونكم من أمر الله. هذه أصول ما بالإنسان من خيرات أنفسية وآفاقية، لا يغيرها اله إلى شرور حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا غيرّ اله جزاء وفاقآ ولاً ولا تظلمون

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النجم، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: • (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الحجر، الآية: VY. }
\end{aligned}
$$



تم غيار بالأنفس تتختلف في الـخير والشُر، ففي الشر وُوَيَعْفُأِ عَن

 (r)

ومهما اختصت آية الأنفال بغيار الأنفس إلى الشَ .
 إلى خير مهما تذيلت بتهليد الشر

 أبواب الشفاعة والغفران وتكفير سيئات.

وإذا كان ما بأنفس قوم خيرأ - كما هو خير بما جعل اله - أما زادوا بما وفق اله - نم غيروه إلى شر غير اله خيرهم إلى شر وأقل منه شراً حيث
 السوء من الش لأي قوم إلّا بعدما يغيروا ما بأنفسهم من خير : بألَّمَ تَّ إِلَّ



$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: •ب. } \\
& \text { سورة التغابن، الآلية: 11 الالان }  \tag{r}\\
& \text { سورة الالنعام، الآية: •17 }  \tag{r}\\
& \text { سورة الانفال، الآية: الانيا or } \tag{}
\end{align*}
$$

هذه ضـابطة سارية المفعول بالنسبة لكل قوم، وترى الأفراد تشملهم كأفراد، أم - نقط - ضـمن الأقوام؟ إنها سارية في الأفراد في النـاحية الاحية



فالجو الجماعي إذا ساده الصهلاح والإصلاح فالبركات السـماوية:
 فلركات من هذه وتلك إلّا على من اتقى الله فله بركاته الروحية مهما ضاقت عليه الأرض بحياته الأرضية، حيث التقوى ليس نتاجها اللزا اللام الْ ان لها با بركا
 كما الطغوى لا تلازمها دركات أرضية، إلّا في الآخرة، إلّا ضمـن جماعة أم إذا طالت وتطاولت فيما طغت وبغت في حديـث قدسي يرويه الرسول الأقدس فـد


= العادة في الخير واحصطناع المعرون، وكفران النعم وترك الثـكر الهر

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الْاْمراف، الآية: } 97 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

سورة النجم، الآية: اع.

 كانت لـم ترى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وانهار جارية وأموال ظالمرامرة فكفروا بأنعم

 TIr

من طاعتي إلا تححولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يـحبون من
 طاعتي نم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهـم عـما

يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي|"(1) .

(1) اللر المنور ع: ^ع - أخرج ابن أبي شيبة في كتاب العرش وأبو الثيخ وابن مردويه من











 البرق ظاهرة كونية باهرة مبشرة أحياناً وقاهرة أخرى، قد تخافونها لأنها








القرآن ${ }^{(r)}$


 وأخرى بوسيطنا كما في الكهارب المخترعة، فهنا إراءة بما بـا نسعى، ونيا وهنالك نراه ولا نسعى، وتجمعهما إراءة الش، كما وهو من خلق الق الشا فليس البرق - أيآ كان - ليُخلق باصطكا
 شاعرة كالإنسان وسواه، فكله من إراءة الله كما الكل من خلق الله وكذلك السحاب ثقالاً وغير ثقال كلها مما أنشأها الشا، بما يسحبه موا موا من أبخرة أرضية ولذلك يسمى السحاب، أم يسحبه إنسانه أم سواه فيصطنع سحاباً موضعية لحاجة شخصية أماميهي أما
فمن السحاب نقال هي ركام مؤلفة من خفافها المزجاة من الأبخرة:



ومنها خفاف لا تحمل ماء حاضراً إلّا بعدما تؤلّف فتصبح ركاماً، وعلى
(1) سورة الأعران، الآية: ov.



سورة النور، الآية: ك٪

أية حال فإنشاء السحاب الثقال هو من فعل الله، سواءً دون وسيط عاقل محسوس كما في سائر السحاب، أم بوسيط الإنسان وسواه كما حصل أخيراً بتعملات علمية جاهزة.
ومن غريب التكوين اللّامح إلى قريب الـمكون الـحكيمّ، إراءة البرق باصطكاك السحاب خفافاً وثقالاً، فإنها أبخرة الماء، والمباء والماء يناء
 على تقصُّد وإرادة حكيمة وراء الكائنات كلها؟! ! إنه يريكم البرق من أبخرة الماء، كما النار من الشجر الأخضر وألَّبِى

 السحاب الثقال من موارد إراءة البرق، ففي تأليف خفاف السحاب الصاب اصطكا بينها تلاحقاً وتجمعاً ركاماً، كما في اصطا الـا
 ولحد الصاعقة.

قد يحصل البرق من تقارب سحابتين مختلفتي الكهربائية حتى يصير ميل الكهربائية الواحدة للاقتراب من كهربائية الأخرى أشد من قوة الهواء على
 البرق والصوت هو الرعد. فقد تصدق الرواية القائلة : מالبرق مـخاريق من نار بأيدي ملائكة



 البرق مخاريق . .

القاصية ويلحِّم الدانية في يله مخراق فإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت وإذا

- ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$


التسبيح بالحمد هو سلب بالإيجاب،، وهو الصحيح الفصيح في حمده سبحانه أن يسبَّع في حمده بصفاته العليا وأسمائه الحسنى، يسبَّع تنزيهاً عما
 ألفاظها، فحمده بأنه عليم حي قلديرّ، يفصحه تسبيحه عن علم من من سواه
 فكما الملائكة يسبحونه بحمده من خيفته، كذلك الرعد وسائر الكائنات والحادثات الكونية حيث تثبت له صفات الربوبية، تنزيها عن سائر الكائنات المربوبين، وهذا من تسبيحها بحمد الله. ولا نجد رعد القرآن إلاّا هنا في الرعد مسبدحاً بـحمده، وفي البقرة
 البارق، والرعد هو الصـوت الخارق، وهـما من حصـائل الاصطكاكات السحابية والتفريغات الكهربائية .

 (1) المصدر أخرج ابن مردوه عن جابر بن مبد الش أن خزيمة بن ثابت سأل رسول اله منشا السحاب نقال : إن ملكاً . . . سورة البقرة، الآية: 19 .
 وابو الثيخ في العظمة وابن مردويه وابو نعيم في الدلاثل والضياء في المختارة عن ابن =

عن القوات الكونية وحادثاتها بالمَلَكك، علّه للإشارة إلى أنها مقصودة مدبّرة دون فوضى جزاف.

ولماذا يتقدم تسبيح الرعد بحمده على تسبيح الملائكة من خيفته وأين تسبيح من تسبيح؟ علّه للتأثير إلى أن الكون كله يسبح الرب بـل بحمده، دون
 فالكل له يسبحون ويسجدون طوعاً أو كرهاً، والرعد من الطائعين مهما كان الكافر من المكرهين، فإنه يسجد بحمده بكونه، مهما تخلف عنه في كيانه الفـه ولأن الرعد - كما البرق والصاعقة - هو من صكالك أجرام السحاب اللطيفة
 وبُعده عن شبه الخليقة المقدَّرة، وصفات البرية الملبَّرة، حيث الرعد إنما
 بالمياه - معلقة بالهواء الرقيق، فأين الرعد المرعد من خفيف وخفيف، سبحان القدير اللطيف! فلولا دعائم القدرة وسماكها، اوعلائق الجبرية ومساكها لما حمل عشر معشارها ولا استقلَّ ببعض أجزائها .

تم نرى أنه على تثاقل أردافه وتعاظل التفافه ينفشٌ انفشاشَ المتداعي، - والغياء المتلاشى، إن في ذلك لـعبرة لأولي النهى، حيث الرعد يسبع
 تسبيحه عند سماعه، مهما تغافلوا عنه قبل سماعه! ثم الصاعقة وهي البرق الراعد اللني يصعق من يصيبه، هي اشتّداد البرق والرعد لـحد يتجاوز جو السماء إلى ساكن الأرض، كما الأحجار السماوية، فإنها شهب قوية ونيازك
=

 مذا الرعد؟ قال: ملك.

نارية تقوى فتصيب شياطين الأرض، كما تهدف شياطين السماء، وكذلك
 (r)


 سـواهـم، فقـد اليـموت الـمؤمـن بكـل ميتة إلا الـصـاعقة، وهـو يـذكر
( ${ }^{(r)}$
إن مئلث البرق الرعد الصاعقة هي حصيلة مختلف الحركات في الهواء
 بالصاعقة، والكل بين الماء والهواء، سبحان العزيز الجبار.

ومن تسبيح الرعد بحمده آنه يخوِّف حينما يُطمع، فيحمده الطامعون ربهم، وليسبحوه عما يخافون أنه ظلمّ منه وسبحانه! فكل شيء هـا مادر من الش
 ليس مقصوداً بذاته، أم يُقصد عقاباً لمن يستحقه.

ومن أعجب اللُججاب أنه في أهوال نور البرق وصـوت الرعد ونـار الصواعق، وفي تجاوب بارع لتسبيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

$$
\begin{equation*}
\text { سورة البقرة، الآية: نصلت، 19. . } 19 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 عبد الش غا تصيب ذاكرآ فال قلت: وما الذاكر؟ قال: من ترا مائة آية فيه من أبي بصير قال سال سالت أبا مبد اله


وزمجرة العواصف عن غضبه، في هذه الهولة المزمجرة والتسبيحة الشاملة، هؤلاء الححماقى الطغاة يرعدون ويبرقون ويصعقون بنعرات وغوغائيات الجدال في الهّ وهو يريهم نفسه بقدرته البارعة وحكمته في خلقد
 وهو أشد مكرآ إن كانوا يشعرون.

فمهما أبرقوا وأرعدوا تضيع أصواتهم الجهنمية الهزيلة الرذيلة في خِضِمٌ الرعد المسبِّح بحمده، والصاعقة الناطقة بوجود الله.

إن الصاعقة وهي من حصائل الصدامات السحابية واصطكاكاتها، هي
 ولربما تغوص في البحر وتحرق حيوانه في لجته، سبحان القدير المتعال. تؤمض في الـجو بروق، وتعقبهها رعود، وتذهبب بذلك من الـقوة الكهربائية ما قد تكفي لإنارة عشرات من المدن، أتراما تذهب الله يسرف أو يبذر في هذه الومضات البارقة المرعدة؟! وهي قد تجات الأرضية على نطاق واسع، وتحدث أضراراً بليغة وكما نرى - مثلاً - في
 وآبار البترول وكثير أمثالها، وهي اليوم بلقع قفر على أثر الصواعق التي اجتاحت كل ما فيها .

وقد تصحبها أعاصير تحدث من الأضرار ما لا تقل عن أضرارها نفسها ولا سيما في البحار، وفي الجو حيث تنتاب الطائرات فتصعقها . وقد تعترض أمواج الكهربائية اللّا سلكية فتعطلّها أو توقفها عن أعمالها، وقد يظلم الجو بسببها فتضطر الآلات المولدة للنور الكهربائي إلى مضاعفة

وقد قدّر العلماء الأخرار النسبية السنوية الناجمة عن عواصف الرعود
والبروق فإذا هي لا تقل عن مائتي مليون دولار.
 هطل الأمطار الغزيرة، وتساعد على نترجة الهواء إثباعاً لها بالنتروجين فيصبح سـماداً للتربة، وقد قلدر السـماد النتروجيني الناشئة عن عورام البروق والرعود في بلاد الهند الصينية وحدها بزهاء مليون دولار، فكيف بالعالم كله؟.
فإذ قد يتضرر العالم بهذه العواصف فالنفع أكثر، بل وإصابة الكفار هو
 وتسبيحاً عن ضره، آن يكون ظلماً أو إسرافاً، سبحان العزيز الجبار!


 يدعوه كان حقاً في دعوته وهو المدعو، حقّ في إجابته، نم لسواه









 سبب مستقيم، وهو استقامة الدعاء والمدعو إليه، فمهما استقام الدعاء ببسط الكفين إلى الماء فليس بمجرد بسطه ليبلغ فاه، حيث ضل المدعو في وصوله إليه مهما توسط ببسط يديه إليه.

الداعي أيآ كان يطلب في دعائه ماء الحياة وحاجياته المتطلَّبة لبقائها
 والمطلوب ضرورة للحياة، ولكنه ليس ليبلغ فاه إذ لم يطلبه من مَمْبِلغَه ومُبِلِّغ والطالب هو الطالب والماء هو الماء ولكنما النبعة غير النبعة، نبعة فوارة من









$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة فاطر، الآلية: } 1 \text { (1) } \\
& \text { سورة النور، الآية: }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان، الآية: } 0 \text { ع } \tag{£}
\end{align*}
$$

ولمَّ في آية الرعد تلمح إلى ذوي العقول السجود، من ملائكة أمّن
 السجود إلى كل دابة: أنهم سُجَّدُ له لا يستكبرون، ومدّ الظّل في آلا آلية الفرقان يمده منهم ومن كل دابة إلى الكائنات كلها، فكل حرالٍ في في لا

 سجود التكوين وخضوع كل كائن أمام إرادة الها.

والسـجود - ككل - مـو غاية الـخضـوع والذل والانكسسار دون أي استكبار، باختيار كسجود المؤمنين، أم باضطرار كالكفار، وسائر السجّد الذين ليس لهم ذلك الاختيار، حيث الكرَه ما يحمل على المكرَه من مار خارج

 خلق لأجله، المذللة المخضصعة له أمام ربه، ومنه الهلى التكوينية.

وسجدة الظلال ليست إلا كرهاً كما لغير المؤمنين، وما أحسنها ذكرى -للغافلين، أن الظل - اللذي هو في سجود الشخلم


 فكـما الأظلال لا خيرة للها في السجدة المالما
 المـعدة، وسائر الحركات والسكنات غير الاختيارية، فإنها خاضعة لإرادة
 وظل الكافر يسجد كرماً مو نمومم وحركتهم وزيادتهم ونتصانهم:

الله، وهي سـجدتها لها والتخصيص بـلـغلدو والآصـال قد يعني شـمـول السجدة لأخص حالاتها الظلية المختارة.

فالظِّلال: منفصلة كسائر الظلال، أم متصلة وهي غير الاخلة الاختيارية من
الأفعال، إنها ساجدة لها كَرهاً، كما السُجَّد المؤمنون يسجدون اله طوعاً!
 الأظلال أم تنقص في الظهيرة وسواها من أوقات النهار، فهي كالساكنة دون حرالك ملحوظ، ولكنما الظلال في الغدو والآصال لها حراك ظاهرة يظهر معنى السجدة فيها في بُعدي الظهور، مهما كانت الظلال بين شروق الشمس وغروبها دائبة للساجدين وسواهم من ذوي الأظلال. وما أحسنه ازدواجية السجود ضـماً لشخوص الظهلال إلى شـخوص الأشْخاص، وهـما بالغلدو والآصـال عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال،

 المتصلة من فعالهم اللّاختيارية ساجدة مطاوعة لإرادة الله. (افتبارك الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ويعفر له خداً ووجهاً ويلقي بالطاعة إليه سلماً وضـعفاً ويعطي له القياد رها رهبة وخوفآ"(1)



ش شُركَا

(1) نهج البلافة عن الإمام امير المؤمنين :


 لهاه فإن الخالق للكون أحرى أن يكون بيده أمر الكون، فله - إذاً - ربوبية
 حماقى الإشراك باله أن لغير الله ربوبية في السماوات والأرض باستقلال ألا أم تفويض! وفيه تعريض لساحة الربوبية وتقويض لسماحته.

فبناء على ربوبيته في الخلق كما هم معترفون، وربوبيته في أمر الخلق



 الربوبية في الله وباطلها في غير اله كما البون بين الأعمى والبصير والظلجا




فلأن من له الخلق هو الذي له الأمر، فليكن شركاؤهم خلقوا كخلقه
 لله فله أمره، ومن خلق لغير الله فله أمره، فهو ولي في خلقه وأمره كما اللها ولأن الخلق تشابه عليهم يحتاطون بجمع الأمر لغير الله، ولا يفصلون فير نصيباً

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزمر، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الأهراف، الآية: عه } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآلة: Yع. }
\end{aligned}
$$



وهكذا تـحاط تضية الشُركاء في المطلع بسجود من في السـماوات والأرض له سبحانه طوعاً وكرهاً وضـلالهم بالغدو والآصا الاله، وفي الختام بالقهر الذي يخضع كل شيء، وبينهما اختصهاص الـخلق والألمر بالها ولها

فاختصاص الولاية المطلقة - وهي من مخلفات الربوبية المطلقة - بالهُ .
 لنرى هل هنالك بعدُ خالق إلّا اله، وإن كان بإذن اله، مهما كان رسول اله
 سواء أكان شيء الآية الرسالية كإحياء الموتى، فإنه المححيي حيث يأذن، وليس من المسيح وسواه إلّا ظاهر من الأمر تدليلاّ على اختصاصاهـ باله باله :
 فالخالق لها - إذآ - هو الله، وما المسيح إلّا نافخاً فيما صنعه من الطين بإذن اله، وهكذا سائر الآيات الرسالية لفظية وعملية فإنها كلها من خلقا
 فيصدّقوا فيما يحملون من وحي الها .

 للصادق


 الرجل فأخبرثه وكانما ألقمته حجراً أو تال فكانما خزي

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة المائدة، الآبة: •11 (Yانـا } \\
& \text { (r) سورة فاطر، الآية: ا }
\end{aligned}
$$


 المـخلوق أياً كان، دون الشيء الخالق حيث الـخالق ليس مخلوتاً ومن المستحيل أن يخلق شيء نفسه - أياً كان
 أبا بكر القائل باختصاصه بذلك (اومل الشرك إلا ما ما عبد من دون الها اله أو ما دعي مع اله؟ قال أخبرك بقول يذهب صـغاره وكباره أو قال: لصغيره وكبيره؟ قال: بلى قال : تقول كل يوم ثلاث مرات:
الللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك أله والشرك أن تقول: أعطاني اله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان|(7)


سورة الزمر، الآية:
راجع تفسير مذه الآبة من الزمر تجد فيه تفصيل البحت من خالقيته تعالى كلّ شيء حتى شي"
الانغال الاختيارية.


سورة يس، الآية: A1.

اللدر المتور ع: عه - أخرج ابن المنلر وابن أبي حاتم من ابن جريج في الآية قال : فأخبرني


















 (10)

هنا يضربب الله مثّلاً للحق والباطل كأمئَله وأثـمله، للدعوة الباقية


إدراج الرياح كالزبد الجفاء، الذاهبة عن القلوب:


 ثلائة أمثال تضرب للدق والباطل في مثل واحد، فكما يضمححل الزبد فيصير جفاء: لا يُنتفع به ولا ترجى بركته كذلك الباطل يضـمحل عن

 وعراقيله كما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع حيث يـخرج زبداً مثله.

زبدان متماثلان، زبد الماء وزبد النار، وهما ذاهبان جفاء تم لا يبقى






فذلك الضصرب هو حقه وواقعه نم

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الاننياء، الآية: 1A. } \\
& \text { A) (Y) سورة الإسراء، الآلآية: (Y) } \\
& \text { سورة يونس، الآية: AY. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ومثاله، فقد اختلف ضرب عن ضرب ممثلاً ومثالآ، مهما اتفقا في التذكير

 مرتفع النجد وهو من قولهمّ: ضرب الخخباء إذا نصبته واثبت طُنَبه وأقمت
 ليعرف المكلفون الحق بعلاماته فيقصدوه، ويعرفوا الباطل ببطلانه فيجتنبوه. والضربب الثاني هو تسيير ما في البلاد وإدارتها على ألسنة الناس طول الزمان وعرض المكان، من قولهـم ضرب في الأرض إذا توغل فيها فـا وأبعد


 حيث القرآن هو أحع الحياة وحتى لحامل الرسالة العليا فضلاّ عمن سواه.
 والماء الروح - من المعرفة والعلم - هو حياة الروح، وقد مثلت الـمياة







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البلد، الآية: •1. } \\
& \text { (Y) سورة الالنياء، الآية: •r. } \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: YE. }
\end{aligned}
$$





وكما أن ماء السماء النازل إلى الأرض يسيل في وديانها بقدرها وها وهي

 والرخو الطيب فانتفاعاً بقدره، والسبخ النتنة فلا يزيدها إلّا خساراً الـ كذلك القرآن النازل من سماء الوحي إلى أراضي القلوب، فما

 كالنتنة المستوية تقبلاً وازدياداً في نتنها، والمثيل منا يخص الوديان الميان القابلة

كلماء.
فعلى مسيل الوحي الصارم الدائم نجد أراضي القلوب وريا ووديانها أوعية


المحمدي والمحمديين من عترته المعصومين سلام الها عليهم أجمعين. ومن نم سائر الوديان الأوعية، السائلة غير الكاملة، إنها تسيل بقلدرها ظرفاً واستعداداً، فاحتمل السيل في كلٌ زبداً رابياً طافياً عالياً على الماء الاء يستره في نبج الأمواج وحالة الهياج



إن الزَّبدة الباطلة الهاطلة المطلة على الماء الزُّبدة ليست هي من أصل

 وهما يعمان زبد الأفكار والعقائد والأعمال والأساطير المتعوَّدة، ولكن قلب المؤمن المتحري عن ناصع الحق يصفو عن كدره قدر سعيه وكدحه، ولكن

 وهي وحي النبوات، ولكن الله ينسخ ما يلقيه في قلوب المؤمنين من زَبَد







وطالما الباطل يزهو ويطفو ويجفو ويربو ردحاً من الزمن ولكنه زاهق

 النسناس

وكما الأودية بين خاصة وأخرى جماعية عامة، كذلك الماء النازل فيها بـما تتحتمل من زبد، فطالـما الباطل يرعد ويبرق ويتصـدر في سيول

المجتمعات الإنسانية بكل زور وغرور، ولكنه ذاهب جفاء، ودولة الحق باقية صارمة.

فالزبد - على أية حال - ذاهـب جفاء سواء أكان في أودية القلوب

 لا يبقى له أثر كما في دولة القائم المهدي من آل محمد صـلوات اله اله عليهم أجمعين

 عن زبدها، كذلك أمل الحق، كلما كانت درجاتهم أعلى فابتلاءاتهم أثـد وأنكى، ودوائر السوء المتربصة بهم أكثر وأشجى:

 حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم! وجماع القول هنا أن النازل

 وسائر الجوانح والجوارح، أم الآفاقية كالرسالاتات بآياتها وسائر الآيات التا




(1) سورة محمد، الآية: اب.
 القرآن منذ أربعة عشر قرناً، واحتملت سيول الوديان فردية وجماعية زبداً رابياً
 دحضت كل مكائد السوء ومصائده خالصة عن كل تحريف وتجديف وتزييف (r) (r) (r)

 : (乎

هذه والتسع التالية لها تفريعات وتفريغات للمئل المضروب في سابقتها السابغة، المقتسمة كافة المكلفين إلى زَبَدة وزُبُدَة، فآية ونصفين للَّبَبَدة الطالحة، والباقية للزُّبدة الصالحة! ${ }^{\text {(² }}$ :

والاستجابة للرب هي تقبل الربوبية بكل بنودها، استجابة لحكم الفطرة التي فطر الهه الناس عليها، واستجابة لـحكم العقل تبنياً لآيات أنفسية كأصل
 لنداءات الرسالات الإلهية علماً وتصديقاً وتطبيقاً ونشراً وهي الاستجابا الكاملة للرب.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآيتان: 10، 17 } 17 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة فصلت، الآية: Y ع }
\end{align*}
$$

نور الثقلين Y: Y Y Y Y


 اللذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه والتلوب تقبله، والأرض في منا ما البوتع نهي
مسلِ العلم وترارهه، . . .

فالآية مي الـ (Yه) والنصفين من مذه والتالية، والباقية لغيرمم.

لهؤلاء الأكارم الحسنى، قدر استجابتهم لربهم هنا وفي الآخرة، ولأن









والخطوة الأولى لاستجابة الرب هي السمع لما يقول، سمعُ الجوارح




 Irr| والحسنى المطلةت تعم الجزاه وفيرما نهي الحياة الحسنى، تعغي أحسن من حياتث تبل

$$
\begin{aligned}
& \text { الإحسان، نهي تعم الآخرة والالاولىـ } \\
& \text { (Y) سورة الانفال، الآية: Yع } \\
& \text { (Y) سررة الشورى، الآية: با } \\
& \text { (£) (£ (£) } \\
& \text { (0) (0) سورة آل عمران، الآية: } 190 \text {. } \\
& \text { (1) (1) سورة الالنياء، الآية: ع\& } \\
& \text { (v) سورة الانعام، الآية: }
\end{aligned}
$$

الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء الخخامس عشر


وكما من الحياة الحسنى هي الحاضرة، كذلك وبأحرى هي المستقبلة




 استحالة على أخرى، ظلمات بعضها فوق بعض بما قدمت أيديهم: : إِنَّ

 وهو الحساب الدقيق غير الرفيق، حسناً في ميزان العدل وسوءًا في ميزان المحاسَب حيث يرجو التخفيف والتطفيف، إذاً فهو (أن لا تقبل لهم حسنة ولا تغفر لهم سيئة|(₹) حيث الحسنات حابطة والسيئات خابطة لا يعفى عنها أو يخفف.

فمن الناس من لا يحاسب وهم السابقون والمقربون وأصحاب اليمين

(1) سورة القصص، الآية: •0.
(Y) سورة النجم، الآيات: (Y) (Y)
(Y) سورة المائدة، الآية:
(£) المجمع في الحديث، من نوتش في الحساب مذب وقيل مو: . . . وروي ذلك من أبي
مبد الش
(0) سورة المدثر، الآيتان: r^، هو.


ومنهم من يحاسب حساباً فضلاً حسناً حيث تقبل حسناتهم ويُعفى عن






 العذاب عفوأ أم حسن العذاب تخفيفاً .
.

 والأنفسية، وتدبراً في آيات القرآن نفسه، فعلما أنه الحق من ربٌّك دون باطل
 الأعمى الذي يتعامى عن آيات الحق، فيعمي على نفسه وسواه وجه الحق، فإنما يتذكر بذكرى الآيات أولو الألباب فيعلمون أنها الحق من ربك فيك، وإنما

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر، الآية: •1 }  \tag{1}\\
& \text { سورة فافر، الآية: •ع ع . }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 79 .  \tag{r}\\
& \text { سورة الانشقاق، الآيات: } \\
& \text { سورة الطاق، الآلابة: A. }  \tag{0}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: loV } \tag{7}
\end{align*}
$$

يتذكر البون الشاسع بين العالم بحقها والجاهل بها أولو الألباب الذين زالت القشُور عن عقولكم وقلوبهم.

قشور الهوى وغشاواتها الغاشية لنور العقل والفطرة هي التي تحجبها عن البصيرة إلى العمى، وعن الهدى إلى الردى، وكما الأغشية الحاجاجبة للبصر تغشاه عن إدراك المبصر، كذلك البصيرة المحجوبة بغشاواتها مغشية عن إدراك الحقائق رغم بهورها وظهورها ، فتصبح بذلك العقول الكول محقولة بقيود

 يجهل حقه أو يدعي العلم بباطله، ويخوض في في آياته خوض الما المبطلئلين المضللين، فما ألطفه تعبيراً تقابل الأعمى بمن يعلم أنما أنزل إليك من من ربك الحق، أسلوب بارع منقطع النظير في هذا الكتاب البشير النذير، في لمس
 الحقيقة الكبرى فريقان، مبصرون فهم يعلمون، وعُمي فهم لا يعلمونان، فإنهم في عمى البصيرة فلا يبصرون، مهما قويت أبصارهم فيما يشتهونان، عائشون في انطماس المدارك واستغلاق القلوب وانطفاء قبسات المـعرفة الروحية، وانفصالها عن مصدر الإثعاع.

فالذين استجابوا لربهم لهم حسنى الحياة المعرفية إذ يعلمون أنما أنزل إليك من ربك الحق، وحينما يستقر الحق في عقولهم وقلوبهم تصبح ألبابابا فوق ما كانت، ناظرة بنضارة الحق، مبصرة بيصيرة اللب.
 أجيج من غشاوات الجهالات والشهوات، والسالك سبيل الحق لا بد له من لب في هذه السبيل حتى يبصر الحق فيتبعه، ويبصر الباطل فيجتنبه، فإنما المتذكرون للحق هـم أولو الألباب: الذين لهم ألباب العقول والقلوب، ملركة متذكرة متفكرة.

فهذه واللتان بعدها مواصفات لأولي الألباب، وحجر الأساس فيها هو
 الصلاة، والإنفاق مما رزقوا، ودرءُ السيئة بالحسنة هي من مخلفيا مخلفات الوفاء بعهد اله.

كما خئية الرب والخوف من سوء الحساب والصبر ابتغاء وجه الرب هي من خلفيات عدم نقض الميياق، وعهد الها هنا مطلق بين قديم الفطرة وهو الميثاق المأخوذ على ذرية بني آدم، ثم بين العقول التي تتبنى الفطرة، رسولان ذاتيان داخليان متجاوبان مع الرسل الخارجية، ومن نم بين جديد الرئ الرسالة مع الرسل اللذين بعثوا لتجديد الإيمان وتجويده تذكراً بما في عهد الفطرة.

والسبيل الوحيدة إلى الوفاء بمثلث العهود هو تخليص الفطرة والعقل عما يحجبها، والإخلاص إلى خالص الشرع دونما خلط فيه مما ليس منه، وهذا هو اللبُّ.

وكلما استحكم العهد بوفائه في ميئاقه ابتعد عن النقص والنقض،

 أولو الألباب مذكورون في (17) موضعاً من الذكر الحكيم، وفي كلها
 لأولي الألباب، ولغيرهم النسيان والطغوى، فإن إنارة العقل مكسوف بطيع


(1l! ' نم فيما سواها العشر الذكرى!
سورة الحج، الآية: 1 ع.

إن الغشاوات الحاجبة للفطر والعقول تغشوهما عن ذكرى الحق في كل الحققول، عبرة بآياته، فتقوى في غاياته، فعملية السلـب أصعبب من الإيجاب، حيث الرسل الذاتية لا غبار عليها ولا ستار في ذواتها، فإنما على السالك سبيل الهدي أن يقيم وجهه للدين حنيفاً فطرة اله التي فطر الناس عليها، بتأمل فيه عقلياً، وتعمّل في طرد ما ينافيه حتى لا يطرأه، وإزالة الطارئ ولكي يجلو ويشفت ويعف عما يطارده ويستره． تم المترتب على الوفاء بعهد الله وعدم نقض الميئاق هو الوفاء بعهود الرسل وسائر خلق الله، وسائر العهود الفرعية مع الها، فالناهض بما يتر يتوجب عليه في عهد الش، ناهض بكافة المتطلبات في عهود الشرعة الإلهية، قاعدة رصينة متينة تتكفل الحفاظ على سائر العهود المنبئة عن العهد الأوّل． إن واجب الوفاء بالعهد－أياً كان－ومحرَّمُ نقض الميئاق－أياً كان لهما دورهما الهام في القرآن، فقد نهى الها عن نقضه أثهد النهي، وقدّم فيّ فيه أشد التقدمة، وذكره في بضع وعشرين آية، نصيحة لكمب، وتقد الـدمة إليكم وحجة عليكمه، وإنما تعظم الأمور بما عظمـهـا اله عند أهل الفهـم وأهل

أمانة له ولا دين لمن لا عهد له||(1).

وكلما كان المعهود له أعظم ومادة العهد أضخم وأتم، فواجب الوفاء به وحرمة نقضه أهمه على اشتراك العهود المشروعة في واجب الوفاء وحرمة النقض

（1）اللد المنتور ع：به－أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ من تتادة في الآية －楽葆號

أوسط مصاديقها، (افلا تكونن ممن يقول للشيء إنه في شيء واحد||(1) . إنه كل صلة مأمور بها في شرعة اله، أصلية وفرعية، عقائدية وعملية، فردية وجماعية أمّاهيه؟ ومن أصول الصـلات صلة الها معرفياً، ومن أصولها الها هـا


 هامشها من صلات الإنفاقات الواجبة والمندوبة كما أمر الله. صـلات في مقال وحال وفعال حيث الجمع بينها هو الكمال، فصلة
 هي غير واصلة إلى القلب ولا إلى مَن يوصل، وهما وما دورا دون قال قد تد تكون
 كعبادات العلن، وكلًّ يقدّر كما أمر الهُ .

 مصاديقها في جو العائلة تبيناً لرباط عريق فيها، فإنها تتبنى الجماعة الصالحة ككلٌ.

لذلك ترى آية اللعنة على تارك الصلة تتأخر عن خشية الرب والخوف من سوء الحسـاب، والصبر ابتغاء وجه الرب، ولمام الصـلاة، والإنفاق مما

 ترابتك نم تال: فالا نكرنن ...

رزقوا سراً وعلانية، ودرةًا للسيئة بالحسنة، مما يبرهن أن ذلك كله مصاديق
مادةة لواجب الصلة.
ولأن ميثاق الله يعم كل الموانيق فالصلة هي الصلة في كل المـوانيق


 ومن ألعن القطع في الصّـلات قطع صلة الولاية عن الهُ إيماناً وتطع

 ككل ولا سيما الأرحام حتى غير المؤمنين منهم، كما ولا ومي بالمولّى عليه، فهي - إذاً - صلة ذات بعدين في كافة الحقول.

 يعمم الصلة إلى كل الحقول كما عممتها آيات الصلة . وفي الحق إن الشُرعة الإلهية في صيغة مختصرة محتصروة ليست إلاّلا صِلات في واجبات ومندوبات، وانفصالات عن مـن محرمات ومكات ومروهات،
 والأفعال في كل وصال وفصال.
(1) سورة البقرة، الآية: rV.



 به أن يوصل اتال: مي رحم آل محمد معلقة بالعرش يمول: اللّهم صل مل من وصلني واتطع من تطعني ومي تجري في كل" رحم.

تم وصلة الرحم ليست فقط أن تصل من وصلك، بل ومن تطعك، فليس الحليم من ظُلم نم حلم، حتى إذا هيجه قوم اهتاج، ولكن من قلر تم

 الش
(1)
"ايصلون. . ويخشون ربهم . . في صـلاتهمه، والخشية هي رهبة في

 كلِّتَابِهِ وهو المداقة في الحساب، فهي حسن من الشا في ميزان العدل،
 سوء الحساب: :أتراهم يخافون أن يظلمهم أو يجور عليهم؟ لا! ولكار أكنهم خافوا الاستقصاء والمداقة||(r)

فمن سوء الحساب أن هالا تُقبل حسناتهم ويؤخذون بسيياتهم|"(r) نم ضأن
(1) اللدر المتور ع: 7ه - أخرج ابن جرير وابن المنلر وأبو الثيغ من ابن جريج في الآية قال:
 في نور الثقلين




 فلاذ ما لك ولأخيك؟ تال: : جعلت فداك كان كان لي مليه شيء ناستفميت مليه في حقي وقال


تحسب عليهم السيئات وتحسب لهم الحسنات وهو الاستقصاءال|(1) تم واصل السؤال عن السيئات حتى إذا لم تُحسب عليهم، فـ الو لم يكن للحساب
 للمرءٌ أن لا يهبط من رؤوس الجبال ولا يألا إلى عالـى عمران ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا عن اخطرار متصل بالتلف|"(r):

فأسوأ السوء في الحساب هو الأول، نم الثاني، ثم الثالث، وكل هذه
 كالسابقين والمقربين وأصحاب اليمين



فالصبر ابتغاء وجه الرب صلة، وإقام الصـلاة صلةّ، وهما مـن مـلا مـلات

 وبفعل كبائر الحسنات وترك كبائر السيئات، فهي صلة إلهية، والسيئة الإساءة إليك من عباد اله تدرأ بالحسنة العفو والإغماض، وبر وبالنصيحة الإرشاد، فهي


 والأخرى .
(1) المصلر عنه مشام بن سالم عن أبي اله


والصبر ابتغاء وجه الرب هو الصبر في الطاعة فعلاً وعن المعصية تركاً،
 والهجرانات، صبراً يتغلب على حاضر الشهوات وحاذر الخطرات وظاهر

المغريات.
تم وإقام الصـلاة ليس - فقط - إتيانها، وإنما إقامها في نفسك وفي أهلك وذويك، وفي سائر من يتعظون بعظتك، أو تتم عليهم الحجة بك. تم الإنفاق مما رزقتم يعم كافة النعم الموهوبة المححبورة، التي يمكن الإنفاق منها، من مال أو منال أو علم ومعرفة أو حال على أية حال، فـلى فـيه صـلات روحية وبضمنها مادية .

ودرئُ السيئة أياً كانت ومن أيِّ، منك إلى اله أم إلى عباد الله، أم من غيرك إليك، فتحاول وصـلاّ بحسنتك بعد فصلِ بسيئة، منك إليك أم إلى إلى سواك أم مِن سواك .
ففي نفسك أن تجبر سيئتك بحسنة تدرؤها كما أمر الها وقرر اله، سواء أكانت بجنب الش أم بحق عباد اله وكما يروى عن رسول اله اله إذا عملت سيئة فاتبعها بحسنة تمحها سريعاً وعليك بصنايع الـيا
 والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، وسيئاتهم بجنبك أم سوالك أن تدرأها بحسنة تنهيها وتمحيها فير جع صـاحبها كأنه ولي حميم: آَآْفَعْ
 فلتكن حياتك حياة الجمع والوصل واللرء عن كل فصل يفصل عن خير
 (Y) سورة المؤمنون، الآية: 97.

ويحصل فيه شر، فتكون نوراً تخرق الظلمات وتفلق البليات إلى أنوار الخيرات



 غرسه الهُ بيده تم قال له كن فكان|"(1)

والعدن هو الاستقرار فكما المعن هو مستقى الجواهر، فهذه الجنات هي مستقر جواهر الصـابرين الأصـلاء، لذلك لا نرى آالعدنه إلا في (IV) الا
 آياتها على اختصاصها بين الجنات بعلاتها، وأنها معادن جواهر الإنسانية الأصيلة وكما يروى عن رسول اله شهيد أو إمام عادل|"(الا


 هم الأصـلاء في الصالحين فإنهم أولو الألباب، الموفون الصان بعهد الله، الواصلون
 المقيمون الصـلاة، المنفقون مما رزقوا، الدارئون بالحسنة السيئة، وليس كل الصـالحين كما هم، بل هم الحائطون حومهم والمستضيئون بضوئهم، يدرنملون جنات عدن كما هم وحسب مراتبهم ودرجاتهم.
 (Y) المصلر الخرج ابن جرير وابن المنذر المى ... وحصاها اللؤلؤ.





${ }^{(r)}$ (r)








 وعمل الإيمان.

سورة الطرو، الآية: I I

(Y) نور الثقلين ب:



 يكون لها زوجان فيمرتان فيدخلان الجنة لايهيا نكون؟ نقال: يا أم سلمة تخير أحسنها خرلقاً وخيرمما لأمله، يا ام سلمة إن حسن الخلنق ذمب بخير الدنيا والآخرة . سورة الطرر، الآية: II

وإن هذه الجمعية الصالحة المتلاحقة المتصالحة في الإيمان، فيها لذة


 وكل سلام وإعظام، فإن الدار هي دار السلام


تلك الضفّة العليا للصابرين أولي الألباب. تم على الضفة الأخرى
للكافرين المكابرين اللين ليست لهم ألباب:



ولأن عهد اله الموثق وما أمر اله به أن يوصل فيه الصلة المصلحة للأرض، فقطعهما - إذاً - إفساد في الأرض، فلا فلا يحمل عهد اله وأمره إلا صالح الأرض بأهلها، دون صالحه تعالى، فاله هو الغني ونحن الفقراء.

ولأن عهد الهه الموئق وما أمر الهه به أن يوصل، هـما بكل بنودهـما المسرودة في الضفّة الأولى تجاه الخالق وخلقد القه ، فيهما الصلة المصلحة



 نأتي مؤلاء فنسلم عليهم؟ قال اله تعالى: إن مؤلاء عبادي كانوا يعبدون في اللدنيا ولا يشركون بي شيئاً وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدمم وحاجته في صلره لا لا لا لا يستطيع لها تضاء فتأتهم الملانكة عند ذلك فيدخلون مليهم من كلّ باب سالوم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سورة الأنعام، الآية: IYV

للأرض بأهلها، ومصلحة لساكنيها، فقطعهما - إذاً - بمجرده إفساد في




 فحين يُنقض عهد العبودية لهل تخلفاً عن الفطرة التي فطر الله، فهنالك النق النض
 الكبرى حين لا يرعى عهد الهه وكل عهد لـخلق اللها حياة منفصلة عن كا كافلة اللحيويات، مندغمة في كافة الحيونات والشهوات الات، غير مستقرة على أية


 يحسنون صنعاً حيث يربحون بنقضهم الحياة الدنيا وهم جاهلون أن :
 : (1)



 الحياة الدنيا ليست إلا متاع به يبتاع الحياة الآخرة، ولكنها وَمَتَعُ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة طه، الآية: IY } \\
& \text { سورة العنكبوت، الآية: ع7. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الفرتان في تفسير الفرآن// الجزء الخخامس عشر
آلُْرُورِحِ تغر الجاهلين بها وبالحياة الأخرى، أنها هي التي تبتاع بكل متاع



بما قدمت يدالك منها إليها .
أترى الحياة الدنيا هي في الآخرة حتى تكون فيها متاعآ؟ أجل، فإن الاأحياء بها يحشرون إلى ربهم بنفس الحياة وما وما كسبوا فيها من عقائد







من مقالات اللذين كفروا إعذارأ لأنفسهـم في كفرهـم وإنكارأ لآية
 القرآن آية وهو الآية الكافية، البالغة الذروة العالية، فهم إنما يقترحون آية كما يشتهون دلت أم لم تدل، ويذرون آية دالة عبر القرون كأنها ليست بآية،



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل حمراذ، الآية: 110 } \\
& \text { (Y) سورة فافر، الآلية: } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (£) سورة الالنعام، الآية: } 0 \text { (Y. }
\end{aligned}
$$



نم وليست آية الرسالة هي الهادية لو أن المرسل إليه لا يريد الإيمان،

 إِلَيَهِ مَن أَنَبَه حتى وإن لم تأته آبة الرسالة، فإنما الآية حجة قاطعة لقطع

والإنابة إلى الله تعني الرجوع إليه مرة تلو أخرى، وقد عرف من أناب بالإيمان والاطمينان.




 تَوَـَّمَتْ كَإلَّهِ مَتَابِ
 .











فالمنيب إلى الله مؤمن باله قبل أن يأتيه ذكره، نم بذ بـكره يطمئن قلبه بالإيمان، واذكر الهله هو كل ما يذكر الهُ من ذكرى أنفسية فطرياً وعقلياً، أو
 فإنه كله آية له، وأفضل الذكر الوحي هو القرآن آن وعلى ضوئه الرسول، نم من يحمل رسالته معصوماً .
فما آية الرسالة إلّا ذكراً تطمئن به قلوب مؤمنة من ذي قبل، وفي وكي ذكر



 ورحمة وذكرى وافية تدليلاّ على هذه الرسالة السامية! وآية الذكر - هذه -
 وقد تحلّق على كل ذكر بدرجاته، كما تطمئن القلوب به بلرجاته

 بذكر الها يتحابون|"(r)

فكل ما يذكّر الشأو من يذكر الشه فهو ذكر الشه، وعلى حده وحدّته تطمـُن القلوب إلى الله، وعلى هـامشه وفي سبيله إلى أولياء الشه، نمّ ولا ولا تطمئن القلوب بذكر غير الله كما وهو المستفاد من الحصر المدلول عليه

سورة العنكبوت، الآيات: •0r-0.

 يتي صادقاً غير كاذب واحب المؤمنين شامداً وغابياً الا بذكر اله يتحابون.

 مضطرب ولا اطمئنان مع الاضطراب؟! إن الوجل هو قضية الإيمان حيث - يخافون عذابه بما تقدمه أيديهم من أسبابه، وذلك قبل الاطمئنان التام تمر مرّم
 وعد العذاب، تم يطمئنون برحمته على مزيد الإيمان عند تلاوة الآيات كما




فمهما تقشعر الجلود وتوجل القلوب في بادئ الذكر بما يذكر المؤمن من
 ذكر الهّ، حيث يذكر عظمته ورحمته، ويتصل قلبه بمعدن النور اللّامحدوودة، ويزيد نوراً على نوره، واطمئناناً على إيمان، ورجاء توابه، ف المن خاف الش أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الش أخافه الش من كل شيء"لا .

إن القلوب الخالية عن الإيمان هي خاوية عن الاطمئنان، فهي مضطربة طول الحياة النكدة الكافرة، عمي عن نظارة النضارة بذكر الهُ وْفَإِنَّا لَا تَكَى


فإن بغية الإنسان فطرياً أياً كان هي الكمال اللّامحدود، وليس إلّا اله، فلا يصل إلى بغيته ما لم يتصل قلبه باله، والاطمئنان بذكر اله مو حقيقة مرموقة مرقومة على تلك القلوب المؤمنة باله، التي خالطت بشاشة الإيمان
سوروة سورة الالانفال، الآلآية: الآية: Y. ب.

قلوبهم فاتصلت باله، ، وتلك الاتصالة المعرفية الإيمانية هي التي تُطمئنها عن




 العالية اللذروة، واتصالة فاطمئنانة أكثر وأكثر حتى تصل إلى مقام هأو أدنى". فكل اتصالة بغير الشه هي انفصالة عن الشه، فغربة واضطرابه، وكل انفصالة عما سوى اله هي اتصالة بالهُ وقربة واطمئنان. وليس في الحياة أشقى ممن بخلد إلى الأرض وكان أمره فرطاً، راضياً
 يعيش معيشة ضنكاً مهما عاش في القصور العالية والأموال الطائلة: ؤوَّنَ



- (1) (cirivi

في الكون اضطرابات لا يصمدل لها الإنسان أيآ كان إلاّ من يطمئن بذكر الله، فالمرتكن بغير الله غريب وحيد وهيد دائم الاضطراب، والوا ولمطمئن باله قريب لا يحس أي اكتئاب.





وهؤلاء هـم المطمئنة قلوبهم بذكر اله حيث يطمئنم ويؤمنهم ويحملهم على عمل الصالحات، فهم لا سوامـم وطوْبَّ لَهُمْهُ في الحياة كل الحياة، حيث تطيب حياتهم الروحية بذلك الاطمئنان وعمل الإيمان، نم ولهم
 طاطُوبَّهِ وهي مؤنث أطيب صفة لمحذوف يناسب الحياة، فهي الحياة



 الصالحين، هنا مزيجة، وفي الأخرى وَوَحْنُ مَتَبِ حيث لا تشوبها غير طوبى

سورة يونس، الآية: V.
MV : مورة النهل، الآلآية
 رسول الل (部 آَن بي ولم يرني قال رجل : وما طوبي






 حجرة ملي وليس في الجنة حجرة إلا وفيها فصن من أفصانها في نور الثقلين ب: ب ب 0 من =

فو (لُطوبَّه هي الحياة الطيبة بمصاديقها المختلفة روحية ومادية في الدنيا والآخرة (افلا تكونن ممن يقول للشيء أنه في شي واحدله فإن هذه الوحدات

ليست إلاّلا مصاديق للمفهوم الواسع
وفي عدم تعريف وطُوبَّهِ رغم أنها المبتدأ تأييد لتعميمها لكل طوبى
دون اختصاص بشجرة في الجنة أمّاهيه.
中







 المحكم الماضي ليلة القلر، وقد تفصله الآيات المفصلات ماضية وحالية الان
 الثاني هو القرآن المفصل، ومن تم قرآلن السنة فإنه وحيه في معناه وهو صنع الرسول في لفظه، وكل الثلائة وحي يتلوه الرسول على الأممّ، تلاوة لفظية = الجنة تصر ولا منزل إلا وفيها فتر منها . . .

 ملي











 كما في كل شؤوني، لا عليكم، حتى إذا كفرتم أترك دعوتي أو أكفر
 وهذه حجة قائمة صارمة تقضي على كل لجة عارمة وشجة خارمة،
 يا عجباً أنهم يكفرون بالرحمن الذي تطمئن بذكره القلوب، ويؤمنون بالجبت والطاغوت، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولكنـك لا لا



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: 1Y9. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الشورى، الآية: } 17 .
\end{aligned}
$$



: (1)
إن مذا القرآن فيه الكفاية الوافية لمن يتحراه ويسمعه ويراه ويفگٌ فئر في


إن هذا القرآن تسيَّر به العقول غير المعقولة بعقالات الهوى، وتقلب به









المتعنتين المتعذرين في آية القرآن وكما تقول الروايات(ع)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحشر، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الكهف، الآلية: Yو (Y) }
\end{aligned}
$$

 قالوا المحمد



الفرقان في تفسير الفرآن// الجزء الخامس عثر
وهنالك جبال الإنيات وأراضي القلوب وموتى الأفكار والإدراكات تحررت وتغيرت بقارع البيان المعجز في القرآن، أَوْمَ يكف ذلك الـخارق العظيم البارق كونه آية تفوق الآيات التي تسيّر الجبال وتقطع الأرض ويكلم بها الموتى؟

لقد سيّر القرآن ما مو أهـم وأضخـم من الجبال وهو تاريخ الأمـم والأجيال، وهو جبال الإنيات والفرعنات، وجبال الطغيان من بني الإنسان،

 المسلمون في صمودهم الإسلامي السامي، ونراه في نِيؤُغتِ هيِّلد: (آيتا أمتاً مِزَعْ زَع بِرياتا عابِداً مَدْمِتا بِدْذ بِنْ أمتاً،

ستأتي أمة تزعزع العالم وتحدث خرابات وإطفاءات بيد ابن الأمة (ابِعالما وَنْشا وَحَرْدبن گَرْشا جِباربن حاشا وَمَلْمين نَشا)".

يلقي في العالم الخراب - الحراك - الزعزعة - الخوف - الإزعاج، يُبعد و(ايسيِر" ويهدم ويكسر"(1)

وفي كتاب حبقوق النبي ضمن البشارة بظهور القدوس من باران (حرى) في الآية 7 من الفصل
 حِبْعُوت عُولام مَليخوت عُولام لُوها :

مذه من وحي الطفل (لحمان حطوفاه) باللغة الأنقلوسية: العربيّ؟ المرموزة، وقد نقلناها تماماً في كتابنا ارسول الإسلام في الكتب اللسماويةا وما بين الخطوط الأفقية من ترجمة الجملة الثانية، مي من مختلف الترجمات لعلماء اليهود نقلنا من منمول الريا الرخائي لمؤلفه الحبر العظيم اليهودي الني أسلم والف كتابه مذا رداً على اليهود.

وقف ومسـح الأرض، نظر وأذاب الأمـم، وتبددت الـجبال القديـمة وخسفت وانحنت آكام وأتلال القدم، مسالك الأزل له.
تم أراضي القلوب وأوعيتها، الصالحة لماء الحياة، المتقبلة للإنبات قُطّعت عن جدبها إلى شقها عن نبتها فأنبتت وأينعت نمار الإيمان وصالح

ومن ثم نرى ميت الإنسان في قبور الجهالات والغفالات حيث أحييت




فلقد أحيى القرآن مَن هم أخمَد من الموتى وأموت من الهلكى، حيث قتل الطغيان والأوهام أرواحهم، أفلا يكون هذه وتلك وتلى وتياك وألكا أعظم وأضخم وأقوم تأثيرأ من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى؟ وهؤلاء الموتى بكامل الكفر، وحماقى الطغيان، يستبدلون هذا القرآن باللي هو أدنى! إنه ليس أمر الإيمان بيدك، ولا ولا بأيدي آيات الرسالة بالة بصرية
 هداه ومن شاء أضله، كلّا كما يهواه ويعمل له دونما فوضى جزا جاف، الها فله أمر الآيات بنتيجتها كما يشاء وهي أدل وأحرى دونما تهواه أنفسهم ويشتهون، وهم بآيات الله يلعبون.
 وأدوارها وأكوارها وأبعادها وحملتها
$\qquad$ (1) سورة الأنعام، الآية: IYY.
 الإيمان لو استجيبوا في تطلّبات الآيات؟
 صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت؟











الهالكة في القرون الخالية بعد قرعهم في قلوبهم.



ومرآمم شهود الواقع أم شهادة التاريخ .





: عِقَابِ
قارعة من قوارع التاريخ المتواصلة على المستهزئين برسل الش، إملاء نم أخذاً نم عقاباً فهم في تباب، وإنها تكفي معتبراً لمن يستهزئون بك با با
 حاضرة حاذرة، وفي مصارع الغابرين عبرة بعد نظرة وإمهال، فاصمـد على


- آلْمِقِيُنُ




 مثلث الزمان أيآ كان وأيّان.





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: IYV. } \\
& \text { (Y) سورة الحجر، الآية: } 99 \text { (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) مورة الرحد، الآية: 11. }
\end{aligned}
$$


معنى القيام، فليس هو الانتصاب والقيام بعمد
فهو - إذاً - قيام علمي وتكويني وحفاظي للأعمال بأصحابها . وقد يعني قيامه على كل نفس - ككل - دوامه عليها دونما نعسة ولا
 فاله تعالى دائم على كل نفس يُجريها ولا يجري، قياماً ربوبياً قيومياً يحلِّق على كل المتطلبات والحاجيات الخلقية لأولا ها وأخراها .
فقيامه على كل نفس هو هيمنته عليها، ويما كسبت هو تدبيره لها، فلا يخرج من نفس خارج، ولا يفلت منها فالت عن قيامه عليها وقيامه بها فيما لها ومنها وإليها وعليها في كافة النشآت التي تعيشها . أفهذا القائم الدائم تحق له الربوبية، أم الشركاء اللذين جعلوا له، وهم



 هي كائنة بأسمائها واله لا يعلمها وهي شركاؤه الذين جعلهم في زعمهم
(1) سورة الانفطار، الآيات: •1Y-1.






 Vo سورة يس، الآية (Y)
 تنبيونه بِظاهِر مِنَ الْقَوْلِهِ بأسماء ليست لها مساهِ مسميات.


 الطاعة للطواغيت، فلم يبقوا له مكانة في طاعة ولا علا عبودية، وْوَّمَن يُشْتِبِ



 اللّامبالاة، غارقين في حيونة الثهوات

فهل القائم على كل نفس بما كسبت، لا يقوم على أنفس الشركاء بما





 الاختلاقة الجنونية عذاباً فوق العذاب:


ومن عذابهم في الحياة الدنيا ضمن ما تصيبهم من قارعة فيها، أو تحل قريباً من دارهم، هو جفان القـلب من ندى الإيمان، وحيرته دونمـا

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عشر




重



 ودوام الظل هنالك دليل دوام الشـمس فلا ليل فيها، أم الظل الدائم في
 نارهـا، وطبعاً هي شـمس الآخرة المـخلوقة بعـد تكور شـمسـنـا هـذه يوم قيامتها
 عمل، أم عملوا صالحاً دون إيمان، وإنما التقوى الجامعة لهما هي الكافلة لذلك الوعد الصادق الأمين .
 في كل مهما آمن بالآخر، ولا سيما كفر العقيدة حيث لا يصلح عمل فـل في الا كفرها، مهما نجى تأرك الصالحات بعقيدة الإيمان بعد عقبى النار في برزخه

وعقباه.





 آلكِيْبِ





Q(4)


 العارفين به، سواء في ذلك كتاب الإنجيل أو التوراة أم أي كتاب مينر ميرن وسواه، حيث الحق متجلّ في كتابات السماء دون مرية، مهما دخل فيها الباطل بأيدى الدس والجهل.

 صالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قدداً، وطبيعة الحال في إيتاء الكتاب
 اختلفت درجاته، فالعارف بوحي الكتاب يعرف حق الوحي في القرآن وزيادة فإنه مهيمن على الوحي كله.





 بحق القرآن ونبيه، وذلك فرح التصديق بكله والإيمان به، مهما كان : وُوَيْنَ



 احكامية تعارض مـخلفات الأحكام الكتابية، وإخباراتها بـحق المرسلين الوا وسواهمّ، ومنهم الأحزاب غير الكتابيين إذ لا يقدرون على إنكار القرآن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: VA. } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: الآلآ: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة البقرة، الآلية: 1£7. }
\end{aligned}
$$



فالأحزاب المنكرة لبعضه هم أعم من أهل الكتاب والمشركين، ولكن
 به بعضاً أو كلّا إلّا تخلفآ عن حكم الكتاب جهلاً أو علماً.

والمحور الرئيسي في نكران البعض هو التوحيد حيث الكتابات العتيقة والجديدة (العهلدين) مليئة من اختلاقات تغشى وجه التوحيد الـحق لـدلّ

 ثالوث الألوهية، وإشرالك المسيح مع الله في العبودية، والإياب إليه كما إلى


 الكتاب الجديد في الحق السديد.


 العقول، فهو دون توجيه وتحميل يوافق وحي الفطرة كإجمال، ويوافق وحي
 أو لصق البراهين الخارجية، فإنه في نفسه حجة عربية لا ريب فيه، ولا شبهة

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عشر
فالقرآن كله حكم منزل، يعم الأحكام الفطرية والعقلية والفرعية الشرعية، لا تجد فيه آية إلّا وتحمل حكماً أو أحكاماً عربية : واضحة لانحهة لدى العقول الصافية، لا تعقيد فيها، لا في التعبير لمكان الفان الفصاحة القمة وبلاغتها، ولا في المعبَّر عنه لمكان التجاوباوب والمـلاءمة التامة مـع الفطر والعقول والواقعات والمتطلّبات.


 عربي اللفظ في اللغة، والمعنى معقّد، أم عربي الدلالة والمرابئى والمنى مبهم لدى


 ولا تجد آية طيلة الرسالات الاللهية، عبر آياتها الرسالية، أعربب من آية
 لمتطلبات الآيات وزيادة هي رمز الخلود لمن يستقبلونها طول الزمان حتى القيامة الكبرى، كما كانت لمن مضى.

كما وأنه الحكم كلُّه وكلُ الحكمّ، حكم الآية التكوينية كآية الرسالة اللختمية، على كونه حكم الآية التشريعية كمادة الرسالة في الألصـي الأحكامية وفروعها، وفي كافة الأقضية على مـختلف الدقوله الفردية والجماعية، اللسياسية والاقتصادية، الثقافية والحربية أماهيه من أحكام تربط
 المكلفين في دولة مباركة واحدة بزغت منذ الدولة الإسلامية في المدينة

المنورة رغم العراقيل التي حالت دون شمولها ، وسوف تشمل العالم كله


أفبعد ذلك الحكم العربي الكامل الشامل يبقى مجال لاتباع الأهواء من الذين أوتوا الكتاب أمن سواهمه، مسايرة معهم لكي يوافقوا على القرآن ويصادقوه؟

 ورسوله النبي الكريم، أنهما خالدان عبر الأعصار والأمصار، دونا دونما غيار
 وتغيير، وحتى لو كان من الرسول الوافية لا توجدان إلاّلا في ذلك الحكم العربي لا سواه .
ففي حكم القرآن العربي تجد الولاية المطلقة، والوقاية المطلقة، النازلة



 بشر مثلنا فلا يملكون شيئاً من غيب اله وحياً وآية رسالية إلا ما أذن الها الها فلييأس الناس المتعنتين على الرسول أن يأتي بآية كما يشتهون، حيث الآية


$$
\begin{align*}
& \text { سورة فافر، الآية: IY ا }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: 1٪0 الا }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الكهف، الآية: YV. } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرقاذ في تفسير الفرآذ/ الجزء الخامس عشر


 وأبعادها، فلا ينزلها اله إلا في آجالهـا المكتوبة لها كما تقتضيه الحكـمة



فكل أمة رسالية لها أجل طال أم قصر كـما حدده الش، وأجل الأمة الإسلامية أجل الكون كله وهو القيامة الكبرى، ولكل أجل كتاب يرسم شرعته وحياً هو الشرعة، وآية رسالية تئبت الشرعة، وكما ليا ليس الشا شرعة واحدة إلا في جذورها وهي الدين الواحد، كذلك آياتها ليست واحدة إلا في مدلولاتها وهي إثبات وحي الشرعة.

فكتاب كل أمة وحياً وآية الوحي يناسب أجله طوله التاريخي وعرضه الجغرافي، وكتاب الأمة الإسلامية يـجاوب في خلوده أجلها حتى القيامة
 وحيه وآية وحيه، كتاباً منقطع النظير عن كل بشير ونذير، مهيمناً على ما بار بين


 تخويل كه أن يأتي بها كما يشاء، ولا تعطيل ألاّلا يأتي الها بأيّة آية، فإن فيه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يونس، الآية: .Y } \\
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: 1-9. } \\
& \text { (r) سورة الأمران، الآية: عب. }
\end{aligned}
$$

تعطيل الرسالة، بل هو عوان بين ذلك دون إفراط التخخويل ولا تفريط


أن الآية للرسول حتى يصدّق في وحيه الرسالي بالآية الإلهية .

آية وحيدة منقطعة النظير لا ثانية لهما في سائر القرآن إلا أم الكتاب:
 الكائن برسمه أو أثره، والإثبات هو استمراره، فمقسم المحو والإثبات هو الثابت قبلهما بثبات يقبل المحو والإثبات. ولأن الثبات الأول هو قبل المحو والإنبات، فليكن هو الأم الثابت في


 يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه وليس شئ

 ويجهله خلقه فبدا لهم غير ما كانوا يظنون.

 وإرادته وقلره وقضائه وإمضائه .
(1) سورة الزخرف، الآية: ع .
(Y) (Y) (Y) (r)


المصلر : 17 بإسناده عن عبد اله بن سنان عنه

الفرتان في تفسير الفرآن// الجزء الخامس عشر
 تعالى فيما يؤجِّل من أجل ويكتب من كت كتابك، فآية المححو والإثبات تقرر كضابطة سارية أن المعلوم من تكوين وتشريع في الخلق عند الها إلها لا لا تتغير عما كان، فإنما يمحو مما كان، ويثبت مما كان أجلاً وكتاباً أم آياً كان، في

مرحلة الخلق والإبرام
فقد يمحو عن الخاطرة خطرة كانت منذ زمن بعيد أو قريب، أم يثبتها

أو يمـحو رسالة بوحيها عن وجوب الاتباع كسائر الرسالات، إلّا
الأخيرة الإسلامية حيث يثبتها حتى القيامة الكبرى.

أو يمحو آية رسالية تثبت وحيها، يمحوها عن صورتها إلى صورة أخرى

 يمـحو آيات بصرية عابرة عبر رسالاتها ويثبت آية يخلِّدها عبر الأعصـار والأمصار إلى يوم لقاء اله كما القرآن، فإنه وحي تابت صادقاً مع شرعته الثابتة إلى يوم القيامة. أو يمحو أجلاً في أُمٌ الكتاب إلى أقل منه، أو يثبته إلى أجله المحتوم، أو يمحو آبالآ معلّقة أو يثبتها، في أعمار وأرزاق أمّاهيه. أو يمحو سيئات بمكفراتها، أم يبتها ركاماً على بعض إذ لا مكفر لها، وكل ذلك حسب الحكمة الربانية، وفقاً للأقدار المـخيرة في التكاليف، والمسيّرة في غيرها، دونما فوضى جزاف وأن الله ليس بظلام للعبيد.

$$
\text { (1) سورة الاملى، الآية: } 7 .
$$

(Y) سورة البقرة، الآية: 1• 1.

وإذا تسأل العالم كيف علم الله؟ فالجواب الواتع البارع الجامع : اعلم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى، وقضى ما قدر، وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادادته كان التقدير، وبتقديره كان القضضاء، وبقضـائه كان الإمضاء، والماء والعلم متقدم المشية، والمشية ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء، فللّه تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، فالعلم في المعلوم قبل كونه، والمشيئة في المنشأ قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والثقدير لهذه المعلاء
 المعقولات ذوات الأجسام، المدركات بالت بالحواس من ذي لون ون وريا وريح ووزن
 بالحواس، فللّه تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين لها لها فإذا وقا ولع العين المفهوم المدرك فلا بداء واله يفعل ما يشاءاء|(1)

إذاً فليس أن الله فرغ من الأمر بما علم قبلُ، فقدّره حتى لا تكون لنا

 ولا أية وسيلة مختارة تقتضي محواً عما كان أو إنباتاً له أو تجديداً، كلا


أمّ الكتاب كأصل مقرر في علمه ليس إلّا عنده، نم عندنا الأعمال
 نبت في علمه الأوّل إذا تسببت في محوه \$وَيْثِّتِّهُ ما نبت في علمه الأول

سئل العالم كيف علم الش؟ قال: يعلم ...

إذا تسببت في إثباته، فالأصل الأول هو الخير لكل كائن في العلم الأول، تم ويعلم الله من يستحق إنباته أو مححوه، فيمحو ما يشاء الأ ويثبت ما لا يشاء وعنده أم الكتاب.

وليس البداء في علمه سبحانه وتعالى عن جهل، بل هو فينا حيث يخيل إلينا حصول أمر بتخيّل حضور أسبابه، نم نراه لم يحصل فيبدو لنا لما أن أسبابه
 خلافه جهلاٌ منا بحقائق الأمور، فـ ا(من الأمور أمور مـحتور ألا





فالأمور المحتومة ما لا يعنيها الاختيار ولا تعنيها الأسباب المختارة، والموقوفة هي المترتبة على أمبابها المختارة، فاله تعالى يعلمها بأسبابها الابها، الا
 ومختلف الحالات، ولعاش المكلفون اتكاليات دون سعي وعمل !.

: (1)
عليك بلاغ الوحي تبشيراً أو إنذارآ، أحكاماً وإخبارآ، وعلينا الحساب


... المصدر (Y)






 حيـث الـعـذاب عـذاب سـواء أكـان لـهـم:

 والربوبية الحكيمة، دون إتيان الذات، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً،
 اللجاحدين فينقصها من أطرافها وجوانبها الجبارة من قصور وأهليها
 وثقل الزور والغرور، وفي ذلك النقص رحمة لأهل الله وعامة المستضععفين
 من القرون فسماه إتياناً (0)
سوروة الرعدة الأنياء، الآلية: الَية: ع. ع.
 طويل يقول في ٌُR

وقد يأتيا ينقصها من أطرافها : كرائمها وعيونها الناظرة الناضرة وهي
 والنظر، وجمع الطرف: الشيء الكريم، وهو الذي يُطرَف إليه ويُنظر، وفي ذلك رحمة لهؤلاء الأطراف أن يخرجهم من دار الظالمين إلى جوار رحمته، وابتلاء للمؤمنين فإن في ذهاب الِعالم ذهاب الرحمة وثلمة في الإسلام لا يسدها شيء
ولكن أين ذهاب من ذهاب، فالعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأنفسهم في القلوب موجودة، والمستكبرون الجهال ذامبان مان

 موردها، وذهاب عملائها من تنزيلها حيث وردت بنظيرتها فيهمه، (افلا تكونن ممن يقول في شيء أنه في شيء واحدلا.
ففي ذهاب العملاء المستكبرين عبرة للكافرين، وفي ذهاب علمائها عبرة للمؤمنين، امتهاناً للأولين وامتحاناً للآخرين.
 وكيع وسفيان والسدي وابي صالح ان عبد اله بن ممر قرا الآلاي يوم متل أمير المؤمنين











كما وأن في ذهاب آرض الكافرين وملكهم نقمة لهم ونعمة للمؤمنين، وفي ذهاب أرض المؤمنين آية وذكرى لقوم يؤمنون. فالأرض بمن عليها وما فيها منقسمة إلى صالحة وطالحة، ونقصـها من
 للصـالحين امتحان وابتلاء، وهو نقضُ للطالحين وامتهان وبلأُ

 سَكِرِيع آلِمَابِ| في الأولى والآخرة، فمهما خفي حسابه منا فهو جلي هناك




 أتيتهم بكل آية، فلئن يطلبوا آية على هله الرسالة فإنها تملك الآية القمة اللخاللدة وهم بها كافرون، فضهلا عن الآيات الحسية العابرة فإنهم بها أكفر



فكتاب الله: القرآن هو شهادة كافية لله، ورسول الش شهادة، ومن عنده علم الكتاب وهو شاهذّ من رسول الله حيث رباه كما رباه الله، ومو العالم

$$
\begin{align*}
& \text { Y) سورة يوسف، الآية (I) } \\
& \text { سورة فاطر، الآية: 1ع. } \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرتان في تفسير الفرآن// الجزء الخامس عشر

.





 في أقوالهم وأعمالهم.

وخليفة الرسول شهادة لهذه الرسالة، كما العلماء الربانيون من أهل


. فالرسول على بينة من ربه هي القرآن ونفسه المقدسة، وشاهد منه الذي
 ورعايته، فهو من آيات رسالته كما هو استمرارية لرسالته، وُورِين تَيَلِه كِئَبٌ


 الربانيون حيث يفرحون بما أنزل إليك وهم به يؤمنون .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة العنكبوت، الآيات: •ه-هوه. } \\
& \text { (Y) سورة يس، الآية: 17 الا } \\
& \text {. سورة مود، الآلاي: (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$


أتى بآيات النبيين أجمع لم يكن مرسلاٌ - في زعمكم - بطريقة أولى، فإنها
أدنى من شهاداته العليا
 أمير المؤمنين 隹 ابن سلام( (Y) وأضرابه، وأفضل الشهود بين الأربعة هو القرآن ونبي القرآن،

 اليمن فقال له رسول اله اله

 سلام والجارود وتميم اللداري وسلمان الفارسي، أقول : وكون السورة مكية الاني لا ينافي كون
 كما الأنمة المعصومون وسائر ملماء أمل الكتاب بعد العهد المكي كلهم من مصساديق مذه. الآلية دونما استثناء.







 استفاضت أنه ليس حبد الها بن سلام لآن السورة مكية ومو أسلم في المدين المينة، وقد تعني الثانية




 التدوين قرآناً وسائر كتابات الوحي، وفي الحد اللخاص بالأئمة المعصومين
 من كتاب التكوين إضافة إلى كتاب التدوين ففعل ما فعل : و وهَاَلَ الّْلِّى عِندَرُم



فهذا الذي عنده علم من الكتاب، فكيف ترى من عنده علم الكتاب؟ وهو علي والمعصومون من ولده الطاهرين، فهم على هذه الخوارق بإذن الش أقدر (r)
$=$ ملي بن يونس الثباطي العاملي في كتابه الصراط المالمستقيم عن تفسير الثعلبي



 مخطرط) والحانظ حسين الجري في تنزيل الآليات ص 10 مخطوط، كلهم الخرجوا نزولها . في شان ملي سورة النمل، الآية: •ع




 تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم أنك تعلم قلماً كيراً ولا نـنسبك إلى علم الغيب
 الهِ
 قال قلت فأخبرني به قال: تدر تطرة من الماء في البحر الأخضر نما يكون ذلك من علم =

علماء أهل البيت المعصومين يجمعون إلى علم كتاب التدوين قرآناً وسواه من كتابات النبيين، علم كتاب التدوين، والحـجة الشـاهدة لهـله


 يخرف أو يُحرِّف، ولقد أفردنا كتاباً مستقلاً يحمل قسماً من هذه البشارات : رسول الإسلام في الكتب السماويةه أوردنا فيه تسعاً وخمسين بشارة عن مختلف الكتب السماوية.

= اله الْ


 الكتاب والش كله عندنا .


Y\&\&

مكية وآياتنها اثنتان وخمسون










6(8) (8)
(اسورة إيراهيم") وقد سبقتها سورتا هود ويوسف وتلحقها سورة محمدن، سور أربع تحمل أسماء أربعة من النبيين اثنان من أولي العزم وآخران من سوامم.


الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عشر
 للمرسلين بغاياتها وعرقلاتها، ونرى الرسول محمداً وتحور حورة الرسالات كلها مهـما سـميت السورة باسمـ جلِّه الإمام شيخ الـمرسلين، حيث تبدأ السورة به وتختتم بـما بدأت، كأنه هو المووخـوع




.

 هذا، وهي في ختاماتها كبداياتها تذكر القرآن أو نبي القرآن(r) مما يربط

 بداية ونهاية وفيما بينهما في الرسالة القدسية المححمدية عليه أفضل سلام

وتحية .
or (1)


 (r)




 أن ليس الكتاب بمفرده مخرجاً من الظلمات إلى النور إلاّ بالرسول كمعلم


 المعصومون هم مجامع الثقلين، فالرسول كرسول هو أفضل من المن القرآن دون دون القرآن بلا رسول أو الرسول دون القرآن، فهو مصداق تام للقر تلقرآن إضافة إلى تفسيره وتطبيقه.

وفي ذلك الإخراج سواءث ناس العرب وسواهمـ في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، محلقاّ على كافة اللغات والقوميات وات والإقليميات ما



نم ولا فحسب الناس، فإنهم ليسوا إلا الأفضل بين المرسل إليهم في


 والمنذَر، فالقرآن بلاغ لأيءٌ كان من بالغ حد التكليف من العالمين: وَّبَارَرَك

$$
\begin{equation*}
\text { (0) سورة الأنعام، الآية: } 19 . \tag{£}
\end{equation*}
$$

 فأقل النذارة في هذا القرآن مثلث الإنس والجن أمن هو مـمن لا نعرفه من


 اختصاص بهذه البساطة.

 الرسالة السامية مرسلاً إليهم، كما الناس محور في الرسالة.



 فإن صراطهم زور وغرور

فالنور واحد هو صراط العزيز الحميد، والظلممات عدة هي السبل المتفرقة عن صراطه، فالإيمان على ضوء القرآن بدلالة نبي القرآن نور تشرق به النفس وتشفُّ، فترى الصراط واضشاً لا يشوبها غش ولا غبش ولا ضباب، حيث خرجت من الظلمات كل الظلمات على قدر شفافية الإيمان وجلائِه.

فالنور هو صراط العزيز الحميد، والظلمات هي السبل المتفرقة عن النور وهي صراط الذليل اللعين، وصاحب الصراط النور هو :

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان، الآية: } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text {. سورة الشورى، الآية: V. }  \tag{r}\\
& \text { سورة القصص، الآية: } 07 . \tag{r}
\end{align*}
$$


: سَدِيدِ
فمن له الكون كله مِلكاً ومُلكاً وقدرة العزيز الحميد، وهو صراطه النور


الأخرى أشد وأنكى، والكافرون هم:


قد تُستـحب الحياة الدنيا ذريعة ومتاعاً للحياة الآخرة فهو سبيل
 ذريعة الآخرة وهذا تقشف ورهبانية مبتدعة، وأهلها عوانّ بين أهِ أهل الدنيا والآخرة، وثالثة تُستحب الحياة الدنيا على الآخرة إيثارآ لها عليها وركا وركوناً
 بعيد عن النور كل البعد.
إنه لا تعطيل ولا تبطيل في الإسلام للحياة الدنيا نَظُرَة الأخرة حيث




أعمته)!



(1) سورة الرحد، الآية:



في محاولة كافرة ماكرة.
وأما (يبغونها عوجاًّه فهل تعني يبغون فيها عوجاً تغييراً أو تحويراً لكي تحرف عن جهات أشراعها؟ وصيغته الصحيحة (يبغون فيها"! ولا تنحصر المححاولات الكافرة في الصد عن سبيل الله في تحريفها عما هي عليه بل
 بتحريف إن قدروا عليه، أم تزييف إن لم يقدروا على تحريف، المار استغلالالاً لضـعاف العقول، واستحماراً لهم على استكبار. (فلو أن الحق خلص لم الم



أوليائه ونجى اللنين سبقت لهم من اله الحسنى).
 اعوجاجهرم عن الفطرة، فبطبيعة الحال يعوجون عن السبيل - فإن إقامة الوجه إلى الفطرة من الشروط الأصيلة لابتغاء السبيل وَأَّآِقْ وَجْهَكَ لِلِّبِنِ





(1) (1) سورة النساء، الآية: ال7.
(Y)
(r) سورة الروم، الآية: •r

(0) سورة النور، الآية: •ع عـ

ذلك الضهلال البعيد، ولكن الرسالات الإلّية مكافحة لكل ضـلال قريب أم بعيد إذ تملك بياناً للدق الصارم، ناصحاً ناصعاً لا يشوبه ريب ولا


أترى ما هو (السان قومها؟؟ مل هو لغتهم التي بها يتكلمون(ا(1) وأولو العزم من الرسل أرسلوا اللى العالمين بمـختلف لغاتهم، مهرمها مرما كان الموارد
 إلى سائر المكلفين، وهم جميعاً قومهم المرسل إليهم!
 العربي وهم كانوا يترجمونها إلى لغات أقوامهم
 (السانها وهو أعرب العرب! العربية حيث البيان لا ينحصر فيها .

 دون سائر العالمين مهما كانوا قومه في البُعد الرسالي!
 بلغة تومه






فموسى يُرسَل بلغة قومه الإسرائيليين : العبرانية، تم ويدعو مَن سواهم
من قط الفرعونية وسائر المكلفين بمختلف لغاتهم، ومحمد قومه العرب وهو يدعو قومه الرسالي وهم كافة المكلفين
ولوط يرسل بلسان قومه من كلدة وهم سريانيون، نـم يرسل إلى
المؤتفكات العبرانيين
 حيث البيان الرسالي لا تخص من نشأ فيهم الرسول، فكل المرسل اليا اليهم أياً كانت لغتهم وفي أي زمان أو مكان، يستحقون ون الـ قومه، مهما قام عن قوم خصوص لهم لغتهم وعاداتهم!
 إخراجاً بييان القرآن، وهو عربياً ليس إلا بيانآ للعرب دون سائر العالمين!
 البيان الذي يفهمون، سواء أكان بلغتهم أم ترجمة لها إليها، فإنما المعنى المستفاد منها هو الواضح الميين، الساذج الناضح المناسب لأفهامهم. فقد تكون الرسالة بلغتهم ولكنها مغلقة غير مفهومة، تعبيراً أم معبراً عنه، حيث لا توافق حاجياتهم مهـما فهـموها، أم توافق ولكنهـم ليسوا ليفهموها، فهذه الرسالة هي بلغتهم وليست بلسانهم
وأما الرسالة بلسانهم، فهي المفهومة لديهم وإن بوسيط الترجمان، المقبولة لليهم حيث يناسب حاجاتهم، وكما نرى في هذه الرسالة السامية


سورة الدخان، الآية: ^ه.

أساس اللغنة في متهافت حالاتها ودلالاتها، وإنما هو „لسانكا : لسان القرآن: عربي مبين، بلسان نبي القرآن، لسان ميسّر تذكاراً وتبشيراً وإنذاراً لمن يتحرى عن الهدى، ولا يتردى في الهوى .


 على الآخرة فاستحبب الككفر على الإيمان واتبع هواه وكان أمره فرطان


فليس لسان هذه الرسالة أن يخاطب كل قوم بلغتهمّ، وإنما بلسانهـم

 في ترجمة زائفة أم ترجمان زانـ زانغ، مهـما كان التقليد للأورع الأعلم فيه



 لسواهم، فالبيان - إذاً - عام موقفه الأوّل قوم كل رسول. تم وليس من المفروض أن يدعو الرسول كل المرسل إليهم بنفسه، فإنها دعوة مستحيلة، ولا سيما بعد ارتحاله إلى رحمة ربه(') .
 محمد




ومن تم فعلى حملة رسالته من خلفائه المعصوومين وسائر الفقهاء في اللدين أن يحملوها على ضوء القوآن آن والسنة إلى كافة الأرجاء والأصقاع، إذاً فلا تعارض بين رسالته للعالمين، ورسالته بلسان قومه في تقدير الله وواقع الحياة الرسالية.


 وولمَن يَّكَهُ هنا تعم المشيئتين البشرية والإلهية، فمن يشاء الضهلال شـاءه الله، ومن يشاء الهلى شاءها الله، والمشيئة البادية الإلهية هي الهادية، حيث أرسل رسله لها، وقدم مقدمات صالحة للسالكين فيها .


 وهدى من اهتدى، فإنها ليست بعزة دون حكمة، أن يرسل دون حكمة، أو يضل ويهدي دون حكمة.


= لمحمد
 بنفسه أقول، ومذا بيان لواتع الدعوة الواسعة في هذه الرسالة لا أن الرسول بالفعل دعى
 سورة النجم، الآية: هو. سورة الكهف، الآية: YQ.

أترى ما مي أيام الش؟ والأيام كلها لش! إنها الأيام التي يبرز فيها حكم
 أم بعده، فمما بعده يوم البرزخ ويوم القيامة وكما تعنيهـما فيما تعنيه آلية


- كَكِبْوْنَ| (1)

ومما قبله يوم الرجعة وهذه الثلاثة(ب) هي الأيام الرئيسية من أيام الها ومن نم أيام الرحمة والعذاب التي يبرزان فيها أنهما من الله دون سواها الانهيا فهما
(انعماؤه وبلازه بيلائه سبحانها|(r)
فمن أيام العلذاب يوم عاد وتمود وقوم نوح وأصحاب الرس ور ويوم فرعون والمؤتفكات والذين من بعلهمه، كما ومن أيام الرحمة يوم
 عدوه ويوم محمد في ليلة المبيت والغار وأيام أخرى تترى تلو بعض للصالحين من عباد اله الظاهرة فيها رحمة اله كما ظهرت منالك نقمته

للطالحين
فهنالك التذكير بأيام نقم اله التي أوتعها بالماضين، والأيام التي أنعم


النعماء، فالأيام إذاً تذكر لمن أراد أن يتذكر وظن نشوراً.
(1) سورة الجايثة، الآية: 1\&.

 القانم ويوم الموت ويرم القيامة.


 بنعمثا

الفر تان ني تفسير القرآن/ الجزء الخامس عثر
ولخاصة بني إسرائيل أيام النعم والنقم من بأسهم بفرعون وسوء عمله،
وبأس فرعون في غرقه بسوء عمله، المسرودة كاملة في الذكر الحكيم الديم

أفراحاً وأتراحاً ملموساً لهم أم في التاريخ.

وعلى نقمته فلا يشكو .

 لا يتقيد بإذن؟ علّه لأن الأمر في أخرج شـامل إِّا
 محمد دلالياً وتكوينياً .
وهنا نرى موسى يذكرهم بأيام النعم والنقم كما أمره الهّ، ولأنهم كانوا أشداء في إخلادهم إلى الدنيا لا يذكرهم إلًا بأيامها دون الأخرى .













 اَلْزُوْنُونِ










هذه الآيات تحمل من ذكرى موسى بأيام اله طرفاً نموذجياً هـاماً من












 عشرتهم في سلطتهم الجبارة .

والسَّوم في الأصل ذهاب في ابتغاء شيء؛ وآل فرعون كانوا يذهبون مذامبهم في ابتغاء بني إسرائيل بغياً بكل صـنوفه ومن أهمه تذبيح الأبناء واستحياء النساء لكد كأنهما هما سوء العذاب دون غيرهما من عذاب وكما في البقرة والأعراف: وايسومونكم سوء العذاب يذبحون - يقتلون - أبناءكم


عطف.
تم وليس البلاء العظيم هنا - فقط - سَوم العذاب وهو بلاءٔ الشر، بل بل والإنجاء من آل فرعون وهو بلاء الخير وهما في نجلي اللخير والشُر بلأ




 دار بلاء وابتلاء بخيرها وشرها ونفعها وضرها! . فهنالك بلاءً لامتحان الصبر دون امتهان الذل والتخاذل، أو احتمال العذاب بتضعضع وهزيمة روحية، وإنما استعداداً للوقوف في وجه الظلم والطغيان، وتصبُرأ في الحفاظ على الإيمان والصمود في وجه الطغيان دون تلكع وتخضع •
ومن ثم بلاء: بالنعمة والرخاء لامتحان الشكر بعدما مستهم الضراء، وما بلاء النعمة بأهون من بلاء النقمة، بل وذلك أقوى، فإنه أزل وأهوى، الما حيث الما

(1) سورة الانيياء، الآية: هr.

الفر تان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عثر


فـ اتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص والبلاء؟! لم يكونوا أثقل الخلانق أعباء وأجهد العباد بلاء وأضيق
 المرار فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة وقهر الغلبة لا يجلد امتناع ولا سبيلاً إلى دفاع حتى إذا رأى الهُ جدّ الصبر منهم على


 نم وتذبيح الأبناء وتقتيلهم هو من أسوم سوء العذاب وأسأمه، فما هو دور استحياء النساء من سوم العذاب! وهنالك استحياء الرجال وال كما النساء حيث التذبيح يخص الأبناء، وليس الإبقاء على حياة عذاباً فضـلاّ عن سوم

العذاب؟.
إن استحياء النساء لا يعني - فقط - استبقاءهن أحياء، بل واستخدامهن في محنة المهنة ومهانتها إثقالاً عليهن بكل أثقال الأعمال بيتية وخارج البيتية، نم وإزالة حيائهن بممارسة الجنس، حيث الإيث الاستحياء تشمل إيجاب: الإبقاء على حياة، وسلب الإزالة للحياء، نم وفي استحياء الحياة لمن يُترل
 تَقبل حمملها بعد حملها، أفلا يستوجب ذلك البلاء الحسن بعد سيئه شكراً

$$
\text { (1) سورة مود، الآيتان: •11 ، } 11
$$

منهم متواصلاّ؟ : لذلك ففي استحياء النساء بمعناه الشامل بلاء دون الرجال إذ لم تكن فيهم إزالة الحياء بلواط وسواه!

: كَ كَدِيدٌ (
آية التأذن هذه هي منقطعة النظير في القرآن كله، فليست لتختص بذكريات موسى لقومه مهما شـملتهم كأمة من الأمم المبَشُرة المـنذَرة، ثم


 أجمعين طول الزمان وعرض المكان. ولأن الأذان إعلام بإعلان، فالتأذّن تأكد عام من الإعلام الإعلان، فلا يخص أمة دون أخرى . فذلك - إذاً - تأذن عام في إذاعة قرأنية دائبة تضرب إلى أعماق الزمان كسنة جارية سارية المفعول للإنس والجان. ومن لطيف التعبير هنا من اللطيف الخبير نسبة الزيادة للشاكر اللى نفسه


 بدركاتهما، عذاباً في الروح وعذاباً في الجسم، عذابا

 بركات، كل حسب الرحمة المتعالية من الرؤوف الرحيم. وهنا نقف أمام هذه الحقيقة بين الخوف والرجاء، اطمئناناً بالوعد

الصادق من أصدق الصادقين، وشكر النعمة من أي منعم هو ردة فعل فطري










والكفر بنعمة الله يشمل الجهل أو التجاهل بدرجاتها أم على البدل، في

 ولكلٍ درجات بما شكروا، أم دركات بما كفروا وما ربك بظلام للعبيد . والعذاب الشُديد ليس إلّا على غرار الكفر بالنعمة، فقد يكون بذهابها - فقط - أم بتبديلها نقمة وويالآ رغم كونها نعمة، في الدار الديا أم في الآلخرة، أم فيهما وهو أشد وأنكى، وإنْ كلُّ ذلك إلَّا جزاءً وفاقاً . وهذه الآية تُطمئنا بأن (اما أعطي أحد الشكر فمُنع الزيادة|"() فأيّما عبد
(1) سورة إبراميم، الآيتان: YA، YA.




آنعم الله عليه بنعمة فعرَفها بقلبه وحمد اله عليها بلسانه لم تنفد حتى يأمر اله


وجل قبل أن يظهر شـكرها على لسانها|(r)
ولكنه ليس فقط ذكراً باللسان ومعرفة بالـجنان، بل وعل وعملاً بالأركان






 فإنما الشكر مصلحة لحياة الشاكر دون المشكور له، كما الكفر مفسدة

 =
 وفيه عن أنس قال : التى النبي
 التي عندها .
 شَـَـرَنْر . . .
 صرق . . (r) سورة الضحی، الآَي: 11. 11. سورة النجم، الآية: سورة الزمر، الآية: v.

خلقه منحسرة عن جناب قدسه، فهو الغني في ذاته، وأفعاله وصفاته،
 كمالآ وجمالآ بشكرهـم أو يحظو حظوة، أم يخسر في جـمال أو كمال


 ولا تغتروا عليه بكفركم إذ لا غالب له وأنتم عبيده الفقراء.



متابعة لتذكير موسى قومه بأيام الله في بلائه السوء على الغابرين الذين خمدت نيرانهم وعفت آثارهـم وأخبارهمه، وهنا موسى مام


 بين الحق والباطل، حيث يتخطى أبعاد الزمان والمكان، ويتخلص اللى إبعاد الباطل عن الرسالات الإلهية وحمَلَتها، وزجٌ المعارضين إلى مكان الِّان سحيق محيق من باطلهم الزائف وكفرهم الحميق العميق هنالك نشهد مشاهد الرسل الكرام أمام الكفرة اللئام، يواجهونهم بكل جاهلياتهم، في تواري الأشخاص والشخصيات، بمظاهر الحجاجات بين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فاطر، الآيتان: 10، } 17 \text { (17 } \\
& \text {. IV : سورة الحجرات، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

$\qquad$

. . . . . بَآلَبِنَّكَتِ
وهنالك النبأ يعم نبأ الرسالات الموجّهة إليهم،، ونبأ كفرهم بها، ومن

 بينات، يحملون آيات بينة على رسالاتهم، ومن تم البيان الرسالي، فهـم إلذآ في مئلث البينات، فلا نجد رسولاً دون بينة كأوضح حجة علىا
إليهم، ولكنهم :

آية منقطعة النظير في حجاج الرسل مع المناوئين وسوامم، لا نجد لها مئيلاً في سائر القرآن، حيث تجمع بين مختلف الحوار الرسالي بين الرسل


الوجوه .

فقد ترجع الضـمائر الثلاثة هنا إلى مرجع واحد: ا 1 رسلاّ؟ Y أو مرسلا إليهم؟

والآخران للأولين ه أم الأول والآخر للأولين؟ 7 أم مـما دونه للآخرين.


 متحملات لفظية ومعنوية. ولأن الظاهر من (في" ظرفيتها دون تأويلها إلى الباء أو إلى، وأن


فهل الرسل هم الذين ردوا أيدي أنفسهم في أفواههم أيدياً وأياديآ، أن
 بعدما لكم يجدوا لها تصليقاً من الناكرين؟
أم هم المرسل إليهم أن ردوا أيديهم الدجارحة في أفواهـهم إذ عضّهوا



 يقدروا رداً على رسلهم؟ أم سائر المحتملات من الاثني عشر؟. ولكنما الحجج باهضةً وداحضةَ لا تسمى أيدياً بل هي أيادي تؤيد حقاً أو بـاطلاّ، فالـمـحتمـلات إذاً ستة! وهـي الأول علمى كـون الأيـدي هـي الجوارح

فقد رد المرسل أيدي أنفسهم إلى أفواههم تحسرأ عليهم وتغيظاً، وكما



 - . . . ${ }_{1}$
(1) فردوا أيديهم الكائنة في أفوامهم إلى ما كانت بطبيعة الحال، حيث تضت بيناتهم على صجابهم إذ جعلوا أهابعهم في أيديهم عضاً عليها سورة نوح، الآية: V.

أم هم ردوا أيدي الرسل في أفواههم حيث صهدوا عليهم منافذ الكلام، وردوا حججهم من حيث جاءت؟ وكما الرسل ردوا أيدي هؤلاء في أفواههم الهم


فقد تعم الأيدي هنا الأيادي، فهي اللجارحة أحيانآ، والجانحة أخرى،

 فهنالك أفواه الرسل التي تفوح منها كل بيتنة رسالية دامغغة، وأيديهم


 استئصالاً لبينات الرسالات، وكما هي في أفواه الرسل صداً عن أقوالهمم، ولا

 ششطِ من حجة إلا تنمرداً وتمرداً .
وهنالك الأيدي التي في أفواه المرسل إليهم هزءا ترد إلى ما كانت إذ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وقد كانوا إذأ بدأ عليهم الرسل بكلام

 مقال ولا يجيبونهم عن سؤال ولا يعتنون بشأنهم على آية حال، إذ قد إل أبهموا



الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخخامس عشر
أَتْتِبَارًا (1) " والتي في أفواهـهم عجباً من بينات الرسل ترد إلى مـا كانت
لحالة اعتيادية تصديقاً لهم وتسليماً.
والتي في أفواه الرسل من الناكرين ترد إليهم فالجة خارجة عما هي فيه
فإن الباطل كان زهوقاً.
والتي في أفواه الرسل من أنفسهم لمَّا ييأسوا تُرد إلى استدرار اللدعوة
فإن للحق دولة وللباطل جولة، (وغُلب هنالك المبطلونه.
فكل الأيدي والأيادي، وكا فة الأفواه فاشلة عاطلة أمام أفواه الرسالات
 الحقق يملك كافة البينات مهما أنكرهـا الناكرون، والباطل لا يملك إلا

 مراراً وتكراراً حيث كانوا يكثرون جعلها في أفواههم عند كلام الرسل .



 مادة الرسالة والجمع أجمل وأشمل .

 تشكك فضلاً عن أن تريب، حيث الريبة ليست إلاّلا بما يضل أو كاده وادي البينة


$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) سورة نوح، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآلية: (Y) }
\end{aligned}
$$



 كلامه دون تلفت، فهو يبطل باطله بنفسه دون حاجة إلى إبطال، خاسراً فير في

حاله ومقاله على أية حال.
والى جواب فالح كاسح عن أي شك وأية ريبة مما يدعو إليه الرسل،
كاملاٌ شاملاٌ يجتث كل خالجة على ساحة الربوبية:
重 لَكَ
 إن دعوة الرسل تبدأ بإثبات وجود اله وتنوسط كركيزة لها بتوحيد الها







إلى أي شك وأية ريبة .
فأصل انفطار السـماوات والأرض دليل على أهل وجود الفاطر،


 الكائنات بأسرها بسابغ الرحمة المتعالية في روحه وجسمه فإنه في أحسن
 الإنسان وأضرابه بخاصة رحمته وخالصتها التي تخرجه من الظلمات إلى النور، ألا وهي رحمة الوحي والرسالة.
ولأن الفَطر هو الشُقّ فالانفطار هو الإنشقاق إما في نفس الشيء وهو
 غيره واشتقاقاً عنه كما في خلق السماوات والأرض وأين انفطار من انفطار؟ إذاً فالسماوات والأرض منفطرتان منشقتان عن أحل سابق هو المادة الأولية

 ماء وهو المادة الأولى التي خلقها لا من شيء. فمـما لا يريبه شك لدى الأحزاب الثـلاثة : الملحدلين - المسركين والموحدين - أن السماوات والأرض هما منفطرتان عن أي كان، والانفطار دليل الفاطر، وانتظامه بملايين القوانين دليل علمه وقلرته وحكمته البارعة، والوحدة السائدة فيه دليل وحدته، ولا يملك أي مدلول ما يملا يملكه فاطر السماوات والأرض من براهين قاطعة ساطعة فطرية وعقلية وكونية: آفاقية
 ليس في الله شك فضـلا عن شـك مريب، مـهما شـك فيه الشـاكون وارتاب فيه المرتابون.

أفليس العقل والعلم يقولان وكل فطرة وفكرة تقول: كل حادت بحاجة ضـرورية إلى محدلد، وكل منفطر لزامه فاطر، فعلى قدر الحكـمة في الانفطار نستدل بحكمة الفاطر الجبار؟

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المزمل، الآية: 1A. }  \tag{1}\\
& \text { سورة مود، الآية: V. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

أليس العقل يحيل حدوث شيء دون علة تعاصره وتناصره ما هو كائن
كما كورّن؟
أليس العلم لا يزال يفتش عن علل الحوادث الخفية(1)

عليهما يكفي، حيث يرد الشارد المارد إلى رشده سراعاًا، فلم يزد الرسل على الإشارة حيث العاقل تكفيه الإشارة.

إن الانفطار الانسقاق واقع معلوم ملموس لا مردَّ له في كل كائن سوى الأوّل: المادة الفردة الأولى، فإنها لم تنشقَّ عن شيء قبلها، وإنما خلقت لا من شيء، تُم فطرت سائر الأشياء كلها من المادة الأما بوسائط أم دون وسيط، حسب مختلف التراكيب الذرية والجزئية والعنصرية أما هي فوق اللرية وبعد العنصرية، فإنها كلها منفطرات، وقد عبر عنها كلها


أم أنها أيضاً تدخل ضمن الكل في نطاق الانفطار، انشقاقاً لا عن شي؛ إلّا الإرادة الاللهية - إن صح التعبير - والانفطار هنا هو انفطار التعمير،


 هي أهل كل شيء، مخلوقة قبل كل شيء.
فليس الخلق هو التقدير فقط، إذ لا تقدير في الخلق الأول إلا بعد خلقه

$$
\begin{align*}
& \text { راجع كتابنا (حوار بين الإلهين والماديين) }  \tag{1}\\
& \text { سورة الانفطار، الآية: } 1 \text { ال } 1  \tag{r}\\
& \text { سورة الرعد، الآية: } 17 . \tag{r}
\end{align*}
$$

الفرتان في تفسير الفرآن// الجزء الخامس عشر


 الأثياء، دائبة في المادة والماديات على أية حال

والحركة لزامها التغير والزمان، وهذه الثلاث لزامها التركب في أصل المادة وفرعها، وقد يعم الانفطار هذه الأربع بحذافيرها وها فآية الفاطر هي من الما البراهين القاطعة الشاملة لحدوت العالم. تم العلم المحيط والقدرة المطلقة والحكمة العالية بارزة في كل منفطر



 دعوات أخرى على ضوء الإيمان بشروطه غفراً لسائر الذنوب، دعوة مُربحة مَريحة، ليست لأن الفاطر بحاجة في دعوته إلى منفطر، بل غفرأ عن ذنوب هي لزام البعد عن اله.

فمن غَفرِ لا يـخرج المـغفور له إلى توبة وسببه الإيـمان: وأتل لِّلَّزينَ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفرقان، الآية: Y. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الأنفال، الآية: (0) }
\end{aligned}
$$

 السالف الخاص بحقوق اله، بعض من بعض ومن تم الإيمان قيد الفتك لاحقاً بضمان الجهاد فغفراً لكافة الذنوب






 ومن تم الذين آمنوا وأصلحوا وجامدرا كبائر السيئات أو فعل كبائر الحسنات كما هنا ، وبالشفاعة في الألخرا


 فالقول إن (امن") هناك زائدة زائدة من القول، بل هي قاصـدة ما قصدت من تبعيض
 بالغوه تكملة للغفران بكمال الإيمان، كما تعني تأجيلاً عن عاجل العذاب إن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الصف، الآيات: •1Y-1 (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الأحقاف، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) سورة الأنفال، الآية: MQ. } \\
& \text { (0) سورة الأحزاب، الآيتان: •V)، (0) }
\end{aligned}
$$

لم يؤمنوا، فُسحةٌ لمجال التفكير حتى يؤمنوا، فيغفر لهم ما قد سلف ومن تم سائر الذنب على شرطه.


 مسماه لسبب غير مسـمى أو مسمى كعذاب الاستئصال، فمن التأخير إلى أجل مسمى الإمهال إليه دون عذاب، ولكن الذين كفروا وكنبوا بآيات الش وظلموا قد يستعجل لهم العذاب قبل الأجل المسمى.
فالآجال المعلقة قد تعلق بسيئات العقائد والأعمال فعذاب الاستئصسال، أو اللامبالاة في الحففاظ على الحياة من صـاحب الأجل أو الآخرين، أو التعمد في هدر الحياة منه أو الآخرين، نم الحسنات - بإذن اله - قد تلد تحول دون تحقق الآجال المعلقة كما في نار إبراهيم الخليل، وقد لا لا تحول كما في سائر المضطهدين من أولياء اله، لطفاً خفياً بهم، وكما يجلو آحياناً لآخرين. أَوَ مَا كان جواب الناكرين عن هذه الححجِ البالغة؟ إنه التعلق بمُنعة


 سواء فيما أنتم، فإذ لا نجد في أنفسنا وحياً ولا رسالة - ونحن أحرى بما
 حتى بالنسبة لأنفسكم فضلاّ عمن سواكم، فليكن حامل رسالة الوحي غير

 عن سلطان، فما تزيدوننا غير تخسير حين تتفضلون علينا بادعاء جوفاء وهـا
. (1)
ولو أنكم مفضّلون علينا بوحي، أم أنتم على حق مما تصـي


سلطان مبين، ونحن في ذلك على سلطان الآباء.

 يتطلبون سلطان الآية على رسالاتهم؟!.
 فيها الحجة البينة، آيات هي سلطان على عقولهم كما يهوون، أم هي سلطان ألطان


فالسلطان - أيآ كان - هو السلطة عقليةً أو نفسيةً على طالبه، غَلبَا على


 وهنا الجواب حازماً حاسماً بين تصديق لصادق الحجا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الحديد، الآية: } \\
& \text { (r) (r) } \\
& \text { (£) (£ (£ }
\end{aligned}
$$




 عنها، فإنما الممائلة في البشرية الظاهرة بمتطلباتها ومشاركاتها، ثم الخروج


فكما أن المماثلة في أمل البشرية في سائر البشر لا تقتضي المساواة في العلم والعقل من الأمور المعنوية، ويل ولا في الجمال والمال والأولاد وسائر الميِّزات الظاهرة من غير المعنوية، كذلك - وبأحرى - بالنسبة لخارقة معنوية كالوحي والرسالة .

ولئن رجعوا قائلين إن هذه الميزات من حصـائل المساعي على قدر



فكـا بالإمكان الواقع تفاضل البشر - على مـماتلتهـم - في بعض
 الإمكان في التفاضل بما قد يأملون على ضوء ما يعملون، قضيةً الضرورة



فهل من صاد يصد عن رحمة الله ومنّه على من يشاء من عباده ليشملهم



$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: Y4. }  \tag{1}\\
& \text { مورة الزخرف، الآية: } \tag{Y}
\end{align*}
$$

فإذ يمن الله على بعض في بعض النعم بما سعى، فمنُّه على بعض ومنُّه


 مبين، رسالة واحدة هي ضرورية لهدى الحائرين الضالين، فسلبها كلياً سلب
 قلوب مقلوبة، وتسوية ظالمة بينها وبين قلوب طاهرة، وتسيير لغير الصالحين إلى صـلاح الوحي وصالحه، وسلب للامتحان، فليختص بمن صنـئع نفسه
 مثلثة الزوايا، والأخيرة منها هي رأسها حيث يسده الله تعالى عن كل خطألى ولكنها ليست فوضى جزاف، وإنما بما سعى وقَدرَ ما سعى، وإن كان الها اله
 معصوماً، وإنما الذي يصنعه الله على عينه ويرعاه برعايته وهو يعمل بعين الله كما يجب وكما قال الرسول

ولكن السلطان - آيآ كان - ليس هو من فعلنا وتحت قدراتنا، ف إِ


 ودعواتنا وعلى سائر المؤمنين أمّن يفتش عن إيمان أن يتوكل عليه في سلطان



重


وهذه تتمة من مـامدة الححجة الرسالية تقطع آمال الناكرين المعارضين

 فعلينا المضيُّ في سبيلنا تصبُّرأ على كل أذّى من الأعداء وكل لظى :





وقد هدانا سبلنا، كذلك على المؤمنين إذ قد هداهم سبلهم• فالقلب الذي يحس ندى الرحمة المتواصلة غير المحدلودة من خالق الرحمة، وأنها تقود خُطاه ويسده عن خُطَاه وتهديه السبيل، إنه قلب موصول الـا
 الله؟! أياً كانت العقبات في سبيل الرسالة الشائكة بالشبكات، المليـئة


وحتى النفس الأخير .
ولمَّا يرى الطغيان ذلك الصمود السائد في وجوه حاملي رسالات اله
 بجبروت القوة وكما هي السنة السائدة بين حماقى الطغيان :



تَهلُّد من الذين كفروا لرسلهم بإخراجهم من أرضهـم نفياً عن بلادهـمّ


ترى هذا إخراجهم من أرضهـم فكيف عودهم في ملتهم ولم يكونوا فيها بدةًا حتى يرجعوا فيها عوداً؟ .

ألأن هذه مقالة الكفار ودعواهم أنهم كانوا قبل دعوى الرسالة في ملتهم
 قولته على المرسلين؟ ولكنما اللدعوة الكافرة الباطلة لا تظل في كتاب الدا الحقة دون إبطال وإجابة! ولا نراهـا هنا ! أم خُيّل إليهم أنهم كانـوا
 فكذلك الأمر! أم أن الـعودة هي الصيرورة فلا تستلزم بداية الشرك؟ وه ولو عنتها لجيء بلفظ الصيرورة دون العودة! .

أم وإن كانوا على علم بـما كانوا قبلئذ فليعودن في ملتهم كأحدِ منهم
 والسلطة الزمنية، فليست الملة لتتخص اللروحية منها الـيا، وهنا القرينة على الزمنية أن المرسلين ليسوا قبل الرسالة إلا مؤمنين وفي قمة الإيمان المان نسبة إلى الى


 تصريحات بهذه السابقة السابغة، إضافة إلى برهـان إمكان الأشرف، فلتكن الملة - إذاً - الملة الزمنية بسلطتها الجبارة. وقد تفي "في" دون "إلى" دلالة

 فيما يختلقون، فالمعاني الثلاثة - إذاً - معنية، وكفى الثالث معنى أصيلاّ لا يحتاج اللى ابطال.

تم الخطاب لا يخص المرسلين حيث يهدفون بما يتهلدونهم حسم مادة الرسالة والدعوة لها، فبقاء المؤمنين دون المرسلين بقية للدعوة، وتوطيد


 فلا يدل - أيضاً - على الملة الروحية، حيث البقاء تحت السلطة الزمنية

 على تقية! فتقية الرسل في الوقت الذي تحرم فيه التقية، تحسب من من شالـة




 الظالمين - ككل - وإسكان النبيين الأرض مكانهم، هو آخر الزمن حيث


(8) ${ }^{(8)}$

ذلك مهما هـدق هـلاك هؤلاء وإسكان أولاء، خلال الزمن الرسالي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعراف، الآية: MA. } \\
& \text { (Y) سورة الأهراف، الآية: } 19 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: } 111 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

أحياناً حيث تقوم دويلات الحق، ولكنها لا تدوم ولا يهلك الظالمون عن بكرتهم في هذه الدويلات.

 مهما كانوا موجودين، فإن في زوال سلطتهم اضمحلالهم.

وهكذا وعد المرسلون - ككل - ولم يحقق وعده تعالى طول حياتهم اللسابقة، فليكن في رجعتهم الخاصة زمن المهدي المظفر المنصور من آل محمد

 الإيمان والعدالة وكما في الخبر المستفيض (يرجع من محض الإيمان محضاً

 من متوسطي الإيمان أن يرجع مع من محض الإيمان محضاً .
 الظلم وحملته الرؤوس والهوامش احتلوا طول التأريخ حتى أراضي الديعوة
 مقام الرب وليس له قيام مصدراً آم زمناً أو مكانآ كما هي معاني المقام؟ إضافة المقام اللى الهُ تُجرّده عن كل مقام لمن سوى الله، وتستخلص كله



 (r) (r)


 ووعيده لا يخاف مقام سواه في تحقيق مرضاة الرب وتطبيقها في المجتمع قدر

 أهلح الصالحات الإيمانية محاربة الظلم ومحاولة بسط العدل دون تسامل وخُمول، والساكت عن الظلم شيطان أخرس .

 البيوت الطيبة والمساجد ويدعونه بألسنتهم رغباً ورهباً ويسألونه بأيديهم خفضاً ورفعاً ويقبلون بقلوبهم عوداً وبداً فمؤنتهم على الناس خفيفة رغيأ وعلى أنفسهم ثقيلة يدأبون في الليل حفاة على أقدامهم كدبيب النمل بلا مرح ولا بذخ يقرؤون القرآن ويقربون القربان ويلبسون الخلقان عليهم من اله تعالى شهود حاضرة وعين حافظة يتوسمون العباد ويتفكرون في البلاد أرواحهم في


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النازعات، الآيتان: •ع، (ع) }  \tag{1}\\
& \text { سورة الرحمن، الآية: 7 } 7 \text { ع } \\
& \text { راجع الفرقان ج • }  \tag{r}\\
& \text { سورة المطففين، الآية: } 7 \text {. }  \tag{£}\\
& \text { سورة الأنيياء، الآية: 100. } \tag{0}
\end{align*}
$$


وَيْيدِ)

الاستفتاح هو طلب الفتح في معركة صاخبة دائبة بين الرسل والمرسل إليهم، وترى من هم المستفتحون منا؟


 وفي مححمد

أم وهم المرسل إليهم الكافرون، استفتاحاً بدعاياتهم الزور الغرور وما





(1) الدر المتور \&: © أخرجه الحاكم من طريق حماد بن ابي حميد عن مكـورل عن مياض بن

( 1 ( .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الانفال، الآية: } 19 \text { (Y) } \\
& \text { (r) (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الأمران، الآية: } 19 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة سبا، الآية: بالان } \tag{v}
\end{align*}
$$






من استفتاح؟.
(19 \% . . . .



(1) سورة الانفال، الآلية: YY.
 ابن سليمان من أيه من أبي بصير تال: بينا رسول الشا

 إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون البركة قال : فغضب الأهرابيان فأنزل اله ملى الا




 يا ممرو إما تبت ولما رحلت؟ فقال: يا محمد



 با
 سورة العنكبوت، الآية: YQ.
 يستقبلونهما في مسيرة الحياة ومصيرتها؟
 كواقع، فجاء التعبير بالواقع المختار كما يزعمون دون الواقع على أية حال.
 منا هي من وراء ما بعتقدون وما يعملون خلفيَّةً لا حِوَل عَنها إلا بحا بحول الا وقوته، فالجبار العنيد يعيش جهنم الحياة ويُعيٌّ من تحت وطأته إياها في

 أكان لهم في مثلث الحياة، أم والآخرين حيث العمليات الكافرة تظلم الجو


(r)

فلاّن الناكرين للقيامة يجعلونها وراءمم نكراناّ، وهم مقبلون إلى الدنيا وشهواتها، فجاعلون الأخرى وراءهم يوماً ثقيلاً، لذلك نرى القيامة لهـم - لا للمؤمنين - وراءة، فهم في دنيا الحياة في وراء وعراء.

فالوراء - إذاً - قد تكون الواقع الذي لا حِوَل عنه ولا حُولَ في إيجابه أو سلبه، والحياة الحسـاب ليست وراء بل هي أمام، وقد تكون حيان الداة الحساب حسب العقيدة والعمل الصالح لها، فهي وراء لمن لا يعتقدها ولا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإنسان، الآية: YV. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المؤمنون، الآية: 10. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الجايثّة، الآية: • ا. } \tag{r}
\end{align*}
$$

 في الحياة الحساب تختص في آياتها بناكريها دون المؤمنين فإنها لهم أمام . وعلَّ الوراء الأول هو البرزخ والثاني هو القيامة، وقد يلمح له وَهَذَابِ

فِلِيظِ جيث البرزخ أمامه غير غليظ، وهو وراء جهنم.
 عن ماء الجحيم بصديد، وعلّه صدُّ الحياة كحياة وإن كان ليس بميت.


 ولا يسيغه لمرض الحِطاش، فقد يسيغه لولا العطاش، ولكنه ماءٌ اؤلَا

 الموت بكل بواعثّه وكوارنه من كل مكان خارج وجوده، ومن كل مكان من
 (1) اللر المتنور ع: Vr - أخرج أحمد والترملي والنسائي وابن أبي الدنيا في صفة النار وابيو





 عن جده


 [اكهف: : 1 [1].

كسائر بواعثيه، وعلَّه من أتعسه حيث يختص بالذكر بينها، فأصبح باعثُ

 والحياة، حياة خالدة مارجة بموت خالد، لا حظوة في تلك ولا خلاص عن
 أجل! وإن غواشي الكروب، وحوازب الأمور تطرقه من كل مطرق،
 وقد يوصف المغموم بالكرب، والمضيغوط بالخَطب بأنه في غمرات الموات الموت، مبالغةٌ في عظيم ما يغشاه، وأليم ما يلقاه.


 - إذآ - يأتيه الموت منه، ولا هو كائن حتى يأتيه الموت! .

 أثره، دون سائر عوامل الموت حين لا يريد اله تأثيراتها في الموت.


 أن أهل النار مؤبدون فيها إلى غير النهاية!

 (1) سورة المدثر، الآيتان: YA، YA.
 وا كرّمادٍ. . . ه فطالحات أعمالهم هباء دونما حاجة إلى إهباء وإحباط، وصالحات أعمالهم حابطة لأنها خابطة دون رباط بإيمان.
 أعمال الذين كفرواه؟ علّه تعبير عن احتصـار كيانهـم الكافر في أعمالهـم الكافرة، باطنة وظاهرة، علماً وعقيدة وطوية ونية، نم بروزاً لما في الجوانح في الجوارح، فقد استأصل ذلك المثل كيانهم - ككل - في أعمالهم الهباء

 الاأعمال الخاوية عن الإيمان، كرماد مركوم، متصلة الظواهو، منفصلة




الحساب، تعصف بأعمالهم فتجعلها هباء منوراً.
ولأن وأَعْتَلْهُتُ جم جمع مضـاف، فقد تستغرق كل أعمالهـم صـالدات وطالحات، ولكنما الطالحة حابطة في ذاتها دون حاجة إلى ريح تشتد بها،
 لفقدها شريطة الإيمان، وهذا المثل بيان لواقع أعمالهم في حساب اللها وأنهم يحسبون طالحاتهم - كما الصالحات - صالحات، والهان واله ينبئهم أنها كلها حابطات، إن في بُعدِ كصالـحاتهمّ، أم في بعدين كالطالحات،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفرقان، الآلية: Y. } \\
& \text { (Y) سورة الكهف، الآية: 1.0. }
\end{aligned}
$$

ف وأَعْمَلُهتَ

 وهنا تبرز حقيقة ناصسة ناصعة أن ليس العمل هو - فقط - المعوَّل، وإنما هو باعث العمل، إن إيماناً فصالح، وإن كفراً فطالح.




























 هأَلَّمَ تَرَهِ يا رسول الهدى - استفهام تقرير -: رئية المعرفة اليقين





 المخاطبون المكلفون من الجنة والناس وأضرابكم.

فالخطاب منا مطلق لا يقيد بالناس، مهما يخص في الفاطر بالناس


الناس





 قضى على قوم نوح أجمعين إلا شرذمة صالحين، ثم أتى منهم بآخرين.



ترى ومتى برزوا له جمميعاً وهـم بارزون منذ كونهـم في كونهم وقبل




إن واقع بروزهـم له كائن على أية حال، ولكنهم لكفرهم باله يخفى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فاطر، الآيتان: 10، } 17 \text { (19 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الانعام، الآية: باتا . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة آل عمران، الآية: 0. }
\end{aligned}
$$

عنهم يوم الدنيا بروزهـم اله، نم هم بعد الدنيا بارزون في اعترافهـم بالشه :


بروزهم بأعمالهم لله سرأ وعلانية.
بارزون لا يقدرون على تستر واستخفاء رغم ما كانوا يظنون:
 الماضي پوبرزواه تبرز مضي واقع البروز له منذ برزوا إلى الوجود الو لعلمه قبل الوجود مهما كان البروز هو الظهور بعد الاستتار، فحين كانوا


 يعلمون بروزهمم لش، فهم بارزون له قبل بروزهـم إلى الوجود وبعد موتهـم ويعد بعثهم وبعد موت من في النار مع النار، وبقاء من الجنة في الجننة عطاء
. غير مجذوذ
كما وأن هذه الصيغة الماضية بجنب هذه اللمحة اللامعة، تُحقِّق مستقبل
 يبرزون دون أية غطاء ولا في أنفسهم أنهم بارزون لش! .


 من ضـعيف مقصر، حيث سامح عن عقله، وتغافل عن فطرته، وتغرَّب عن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: MA. } \\
& \text { (Y) سورة الحاقة، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: } 9 \wedge \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

الفرقاذ في تفسير الفرآذ/ الجزء الخامس عشر
إنسانيته، تنازلآ عامدآ عن أخص خصائص الإنسان وهو الحرية والاستقلال في التفكير وانتخاب المسير والمصير، فقصارى ما يملكه المستكبرون هي الما

 بمصارعها لأي غادر مغادر.

إن المستضعفين هم ثلة على طول الخط، والمستكبرون قلة، فلماذا
 استقلال الإرادة، والتنازل الداخلي عن أية كرامة إنسانية موهوبة لكل

إنسان.
ولقد بلغ بهؤلاء الأنذال الذلُ وحياة التبعية اللاشعورية لحدّ يستطير إلى



 فاعل لها، فهم كأنهم تجسيد لأصل التبعية، إذ لم يبق من كيانهم إلّا هيه





(1) عمَّا كَ


إلى بعض من بعض، استئصالاً لإغنائهم عنهم شيئاً من عذاب اله وإن قليلاً



 وفي كمال الحاجة والاضطرار - أن تغنوا عنا شيئناً وإن ضئيلاً قليلاّ من
 إلا أن ولَّو
 الاختيار حيث اختاروا الضلال فلم يكن الهل ليهديهم سبيلاً إلا سبيل جهنمّ الا

 - مِن مَحِحيِبِ

إن الضال في طبعه، هو من طبعه الإضهال، كما المهتدي في طبعه من طبعه الإهداء، فكونكم تبعاً لنا ككوننا جميعاً تبعاً للشيطان لا لا يبرٌ لنا لنا حياة فيان



لقد قضي الأمر، وانتهى الجدال، وما كاد تنفع الحوار، وبججنبنا الشيطان هاتف الغواية لنا جميعاً يعترف بمثواه ومأواه، مححلقاً في إذاعة جهنمية على كافة الضالين من الضعفاء والمستكبرين، مندداً بهما جميعاً،
(1) سورة فافر، الآيتان: \&V، \& . .
(Y) سورة الأهراف، الآية: بع .

ومردداً ضهلاله وضـلالهم جميعاً، كافراً بما أشركتموه من قبل وإِنَّ آكَّكَلِيِينَ





 الصارحة للحق، إذاعة بمذياعه الحاشر أتباعه، الحاسر عن مكائده ومصائده وعن كل شيطناته طول حياة التكليف، فتبدو شخصيته هناك على أتمها كما بدت شخصية الضعفاء والمستكبرين، في طعنة أليمة نافذة ناشزة، حيث لا
 هو هذا الأمر؟ هل إنه أمر حياة التكليف منذ الموت في الحياة البرزخية؟
 واحدة في ذلك الخطاب للضالين كلهم! والحساب فيه مؤقت برزخ! أم إنه
 فإن أمر الحساب إمر هو أمرُّ من أصل القيامة! أم إنه أمر الحساب حين استقر أهل المر الجنة في الجنـة الجن وأهل النار في النار؟ وهنالك أمر لم يقض بعد وهو خروج جمع من أهل النار من النار!

اللر المنتور ع : VE- أخرج ابن المبارك في الزمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن
 تسلسل الشفامة من آدم إلى محمد




وإمر الخطاب هذا لأتباعه عذاباً فوق العذاب ليس إلّا بعد قضاء كل أمر! قد يجمع الأمر هنا كل أمر يرجع إلى أهل الجممع وقد قضي الأمر كله، وكما



القالة.







فالشيطان - إذاً - هو الشيطان، رئيس المضلين والضالين منذ التكليف - إلى يوم الدين

هذه المحاضرة الشيطانية - المحاذرة، ينهار سائر الشياطين صغاراً وكباراً، وعلى هامشهم كل من استجاب له.
ويا لها من كلمة قصيرة الأداء طويلة المدى، بعيدة الصدى، تضرب إلى الأعماق، وتخرق الآفاق، فتضيف إلى جحيم النار لأتباعه جحيم الندامة
 يجمع بين ما هنا وهناك، حجة قارعة بارعة لمن ألقى السمع وهو شهيد.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة ص، الآية: AY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأصراف، الآية: } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزخرف، الآية: ب7. }
\end{align*}
$$

 وبراهين الحق من برهان الواقع وواقع البرهان، دونما تـخلف لوعده عن ون حكم الفطرة والعقل والشرعة والواقع يوم الدنيا، والذي سوف يقع الـع يون

الدين
وقد يعني المضي في (اقاله إضافة إلى مستقبل متحقق الوقوع، قاله في ماضيه منذ اصطكاكه بالمكلفين، وطبعاً لا يتفهمه إلا من يعتقد في قضاء الاأمر، حيث يتعرف إلى قاله من أفعاله، وإلى أفعاله من قالِه.
 حقوله، دون الوعد فقط، فمن الواعدين من يعد حقاً نم يمنعه مانع أم يقضي نحبه قبل قضاء وعده، وقد لا يعد أمراً نم يحققه، ولكن الون وعد اله هو وعد الحق
وقد تعني إضـافة (اوعدلَ بـ ا(الحق" كل تقديراتها، وعداً بالحق ووعداً في الحق ووعداً للحق وإلى الحق، حقاً في الوعد وفي تحقيقه وفي تطابقه

 لهم كله في الأخرى، وهنالك يخسر المبطلون.


حيث لا يقدر عليه ولو صدق، إذ لا يملك من دون اله من شيء
وذلك الإخلاف ليس - فقط - يظهر ولَّتَا تُغِىَ آلَأَترُ ف بل ويوم الدنيا لمن أبصر بها فبصَّرته، دون من أبصر إليها فأعمته. فوغـده - إذاً - وعد الباطل، وجـاه وعـد الـحق شه، وكان وعـد اله اله مفعولاً ومقروناً بكل مؤشرات الصدق وبينات الحق، دون وعد وعد الشيطان إذ ليس له من سلطان :
 الاختيار فإنه - ككل - من السلاطة وهو الممككن من القهر آياً كان، كما وقد يلمح (امن" لاستئصال أي سلطان للشيطان، وليس له إلّا كيد و وإِنَّ گِّدَ

تم وُوَمَا گَانَه تضرب إلى أعماق المضي مهما مضى ولا قل تقدير منذ التكليف لأهله .
 تملك أي برهـان في أي حقل من الحقول، اللّهم الا مصايُد ومكائد، لا يصاد بها ولا يكاد إلا من تناسى كرامة العقل والفطرة وهدي الشرعة، وبصيغة عامة، من تغافل عن آيات الها آفاقية وأنفسية، وأخلد إلى الأرض


فهنا الاستثناء منقطع، حيث السلطان السالب للاختيار ينافي تكليف الاختبار، واللدعوة الكائدة الصائدة السائدة في كل حركات الشيطان لا تجد


 يتولونه ويتقبلونه، فليس - إذاً - سلطانآ مستقلاٌ قاهراً، بل مستغلاً ظاهراً حين يجد له ظرفاً مطاوعاً . (1) سورة النساء، الآية: V7. EY: سورة الحجر، الآلاية: (Y) (r)


فلأن سلطانه على الذين يتولونه تابع لمطاوعتهم فليس هو سلطانآ له
عليهم، بل تسليطاً له منهم عليهم
فإن صدق عليه سلطانٌ - ولا يصدق - فهو سلطان لا ينافي التكليف، والاستناء إذاً متصل، ولكنه لا علا يلائم معناه لغوياً وهو التمكن من القهر إذ لا لا قهر في سلطانه، إلا تجريداً له عن القهر في المستثنى، فهو مطلق التأثير،
 وهذه وخزة معيرة مغيرة على أتباعه إذ قضي الأمر فلا مناص ولات

دعوة تُزَيِّن لهم الباطل فيحسبونه حقاً، وتُصوِّر لهم الحق باطلاّ، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الها الحسنى وللشيطان دعوات عدة في مختلف الحقول، ولمـختلف العقول، لا تملك أية برهنة وسلطان إلَّا نفسها بكل زور وغرور فإنه غَرور .
 طول الخط، مهما اختلفت في الصورة، فإنها سيرة واحدة. ليست دعوة الشيطان لغير المخلصين على حدّ سواه، بل له خطوات يخطو بها إلى أهدافه حسب الظروف والإمكانيات. فقد يلعو ويستجاب بسهولة، وهذه لـمن يتولونه وهـم به مشركون،
 وصدامات بين الشيطان بـخيله ورجله وبين هؤلاء قد يَغلِبون وقد يُغلبون وأخرى عوان بين ذلك، ونالثة مستحيلة وهي بالنسبة للمخلصين من عباد اله اله حيث أخلصصوا أنفسهم فأخلصهم اله، فلا سبيل إليهم من الشيطان. ويصيغة جامعة الغاوون هم اللنين له إليهم سبيل وعليهم سلطان حسب






 المخلَصين، فهم المؤمنون المتوكلون القمة، وغير الغاوين القمة، وهـم المعصومون، أم يعني من سلطانه السلطة الإلحادية أو الشركية فيعم وأَلْدِّنِ


السلطان.

 وهم ملومون بما خلوا، ولكن حجر الأساس في ذلك اللوم الكم هو الذي الكي تولاه وتقبل سلطانه عليه، فهم بالنسبة لأنفسهم أظلم وأثطن من من الشيطان




Er: (1)

.Ar ،AY : (r)

(0) سورة العنكبوت، الآية: بال

الفرتان في تفسير الفرآن// الجزء الخخامس عشر
إنه لا إصراخ منا أو هناك إلّا صراخاً أجرد عن أي مصرخ، وتر وترى هذا


 ولأن الأتباع قد ينفعون المتبوعين يوم الدنيا ويظن كذلك يوم اللدين، فلسلبية الإصراخ منهم موقع كما منه.

 إشراك له باله مهما اختلفت الدركات.

ومهما كان والِّنِ كِفَّرْتُ هِ هنالك إيماناً منه ولكنه لا يُقبل منه، وإنما هو تبكيت وتنديد بالذين يتولونه والذين هم به مشركون.
 عن كل ما منحه الله من ضمير وعقلية وشرعة، أمام من؟ أمام الشيطان عدو الله وعدو الإنسان.


 الدنيا، حيث الأخرى مثال للأولى، وأين تحية سلام للذين يتولون الرحمن
 والخخلود بإذن الرب يُؤذِذ بأنه رحمة فائضة زائدة على التي يستحقونها، وإنما الربوبية الرحيمية هي الموجبة لفائضة الرحمة الخالدة اللانهائية.
(1) سورة الرحمن، الآلية: rir.




اَأَأَزْضِ مَا لَهَا مِن تَرَارِ

 أشخاص خصوص من سائر المعصومين ومن يحذو محذاهمب، حيث الكلمة
 اللكلمة المـحمدية العليا فإنها جامعة اللكلمات الطيبات لأعلى قيمها

وقممها(1)
ففي حقل اللفظ نرى كلمة التوحيد رأس الزاوية(r) ومنطلق الطيبة لكل


 يعرجها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن اله قلبه للايمان. وهذه الكلمة الطيبة هي القول الثابت في الدياة الدنيا وفي الآخرة كما في تالية الآية .
 . المعصومين





وهل لهذه الشجرة الطيبة التي هي مثل لتلك الكلمة الطيبة واقع خارجي نعرفه أو نتعرف إليه؟ الظاهر نعم حيث الواقعية في أمثال القرآن واقع لا مرد
 ليس موقعه إلّا تقريب الممئّل له، فليكن أقرب منه إلى المعرفة، وأقربه ما
 واقع بشطر منه معروف.
إذاً فما هي هذه السُجرة، هل هي الكـرمة؟ وهي لا تؤتي أكلها كل

 على الشجر رطباً أو يابسآ، أم التي ليس على الشجر، كما الزبيب والتمر ومتوجاتهها .

إذاًا فتشمل هذه الشجرة الزيتونة، وأضرابها من الشُجرات التي تبقى أثمارها مهما اختلفت درجاتها .


 معروفة نخلة أم زيتونة أمّاميه، حيث هي بأصولها ولا وفروعها وأثمارها غير

اللدر المنتور \&: \ฯ - أخرج الترمذي والنسائي والبزاز وابو يعلى وابن جرير وابن ابي حاتم




 النبي

س•0 سورة إبراهميم الآيات: 19- \&

 حصة من الواقع المعروف كالنخلة والزيتونة، نم تكملة لها هي غير معروف حتى يكمل المَمَّل بيانآ للممئّلّ .
وهذان المئلان لا يحلّقان على كل كلمة طيبة أو خبيئة، بل الطيبة المطلقة التي لا خبث فيها أو زوال، والخبيثة المطلقة التي لا طيبة فيها ولا بقاء، فالمزيجة من طيبة وخبيثة هي عوان بينهما، ولكنها إذا غلبت طيبتها على خبئها تحسب بحساب الطيبة في هامشّها، وإذا عكست فبحساب الخبيثة في هامشها، وإذا تساوت الكفتان فهي - إذاً - طيبة وخبيئة - خبيئة وطيبة، وكل واجهة منها محسوبة بحسابها نفسها دون تخالط بينهما، اللهم فيما
يحبط خبئها طيبَها.
 ومفعولاً، لا خبث فيها ولا قيد شعرة، طيبة في كافة وجهاتها كما النـجرة الطيبة، منظرآ بنضارتها، وطيبة برائحتها، ولذة بطعمها، وكذلك كللمة التوحيد، الصادرة من مصلر طيب، الواردة في مورد طيب، الفاعلة مفعولة

طيبة علمياً وعقيدياً وعملياً .
 جاسية في مختلف أطرافها، لا تزعزعها الأعاصير العواصفف، ولا تزيلها القواصف، ولا تقوى عليها معاول الطغوى، شامخة سامقة متعالية. وهكذا تكون كلمة التوحيد، مهما زاحمتها كلمة الشرك، فإنها تظل في
 جفاة، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" .
فالكلمة الطيبة التي لا ثبات لأصلها، هي خبيية المآل مهما كانت طيبة

في الحال، حيث الدوام هو أطيب الطيب لكل طيب، فالطيِب درجات كما
الخبيث دركات.





 الاأحيان كلها، والممئل له لا فترة أو فطرة في إيتاءه أُكُلَ، مهها اختلفـ ألف حينّ عن حين وتمرّ عن تُمرِ
فحينُ اتصال الثمرة الناضجة بالشجرة هو أفضل الأحيان، ثم تتلوه سائر الاأحيان في الثمرة المنفصلة، فحينُ الرسالة والإمامة، المنقسم إلى عهد
 مهما اختلف العهدان قرباً وبعدآ، إلاّلا أنهما في خط واحد الاحد تربطه كلمة القرآن
 اتصالها بالشجرة الثانية وهم الحَمَلَة المعصومون ون الا وإذنُ الرب زمن الحضور اثنان هما القرآن وحملته المعصومان، وزمن الغياب واحد هو وفَهها للقرآن. فكما اللّ ثابت في أحل الألوهية السرمدية، والربوبية الدائبة، لا تأخله سنة ولا نوم، وكل يوم هو في شأن، وهو معكم أينما كنتم، كذلك تكون الـا




مشرّاًا مشرقاً .
وقد أذن الل لدائب الدعوة القرآنية على محور التوحيد، بكل داعية لها
 الربانيين الذين يحملون دعوة القرآن في كل عصر ومصر ، وعلى طول خط

الرسالة.
وإنها تُطمْيِن كل دعوة حقة بداعيتها على مر الزمن، وهي - مهـما

وكلمة خبيئة هي ما تُناحر الطيبة، وإنها كشُجرة الاني



 (1) الْ الْ


 كشُجرة طيبة أصلها نابت وفرعها في السماء، الثابت في مئلث الزمان وقبله
(1) (1) سورة آل عمران، الآية: 197.

 رسول اله
 [ايراهـمم: ryv].
 الموحدين، فانجهم لا يتخطون الزمان ايآ كان.



الآخرةا حيث لا يقبل فيها حتى يبّت.

فالباء في وإِلْقَلِّه للتعدية أو السبية، والظروف على الحالين قد يتعلق


الآخرةا. .

فالإيمان منا مبدأ للتيبت وسبب له، وجامع المعنى اللي يجمع صالكة



 هي، وبصرك اليوم حديد.

 (1) اللر المتور \&: عه - أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن الي سعيد الخندري سمعت رسول| الها ها
 (r) (r) تعلن (r) الصمعح ني الاول الملى اللثول الثابتا. سورة لقمان، الآية: "الآل
 يهتلدون، وفي الآخرة فيضلون طريق الجنة كما ضلوا عن طريقها في الا الحيا

 نم الإيمان بالقول الثابت - وهو أحل المعني بين المحتمدلات - هو

 ولولا تـثبيت من الله بالقول الـــابـت لـم يكـن نبـات حيث الزلات والضـلالات كثرة، والطاقة الإنسانية قلة.









 الآفاقية والأنفسية بمحضرهم، فهم بدلوه. كفراً تعامياً عنه وتناكراً له



 وإيمانية، وتبديل الأخيرة هو بالارتداد، وآفاقية وهي كل النيا
 الوحيدة غير الوهيدة، المحلِّقة دلالياً ومدلولياً على كافة الآيات الآفاقية والأنفسية.

تم إن نعمت اله ولا سيما الإيمان تتطلب شكراً، ولكنهم لم يشكروا،

 مَنْ مـم صالو النار.

ولأن البوار هو فرط الكساد لحد الفساد، كما يقال كسد حتى فسد، فدار البوار لهم تشمل الآخرة والأولى، فقد أحلوهم بدايةً دار البوار الدنيا،


 فهؤلاء مم أثمة الكفر، وحملة رايات الضـلال كما:



$$
\begin{align*}
& \text { سورة المقرة، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: 1-1 } 1 \text {. } \\
& \text { سورة إبرامتم، الآلية: IV }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: } 11 . \tag{£}
\end{align*}
$$




. ${ }^{\text {آلكَّسِ }}$


اكْلَّارِ

中هُلَ المؤمنين أيضاً عباد اله مهما تخلفوا عن كونهم عباداً له في كيانهم المختار الها






 لها تماماً يؤمرون باستمراريتها وتكاملها، وهكا وهذا في الإنفاق، فالآية في
 بمزيد الإيمان قلياً وعملياً .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إيراميم، الآيتان: هro، r. } \\
& \text { (Y) سورة مريم، الآيات: 9r (Y) } \\
& \text { (r) سورة النساء، الآية: (r) }
\end{aligned}
$$

أجل وإن من أصول لزامات الإيمان إقامُ الصـلاة والإنفاق ممـا رزقوا


 تصان كرامة الآخلين ومروءة المنفقين، فلا يكون تفاخراً وتظاهراً ومباهاة الاهِ
 لحساسية الضمير ومقدرة الأحوال.

بطيعة الحال - إلًّا في خاصة الأحوال ندبآ دون عامتها فرضاً .



 التقوى إنما تنفع في شفاعة بشروطها .
 راجح الإنفاق وواجبه حسب مختلف الظروف المؤاتية له، كما وإقام الصـا وناة ونا
 الله مو الحلال فقط، ولا يجوز الإنفاق إلّا مما رزق الها ولا وأما الحورام فلا مو



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: MV) } \\
& \text { IV : سورة الزخرف، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

سورة إبراهيم الآيات: 19 - £
الروحية والجسدية متصلة بهم أم منفصلة عنهم، ومن الأرزاق المادية أجزاء
 إليه، أم استخدامها في سبيل حوائج المحاويج، كأن تنفعهم قدر المستطاع الما

بطاقاتك البدنية.
تم وأحرى من الأرزاق المادية هي المعنوية أن تنفعهم بعقلك وعلمك وتدبيرك وخلقك وتقواك لتقوى ما خععف منهم دون أن تضعف أنت في ذلك الك

الإنفاق.
وترى إذ لا يكون منذ الـموت بيع ولا خـلال، فكيف تنفع العبادات
الاستيجارية تاركيها بعد الموت؟.
أقول: إنها تنفع على شروط وفي ظروف خاصة نفعاً قليلاً، وليس البيع


استجابة للعائهم إن كانت صالكة الته ولتفصيل البحث عنه محله الأنسب.


: (年





 تسخيراً لصالحكم خلقاً منه وسعياً منكم ثم:


في تعديد هذه النعم السابغة حملة جميلة بسياط الكون النعمة، بسماواته وأرضه وما فيهما وما بينهما الما سياط ذات الـا إيقاع ورنين على هذا الإنسان الظلوم الكفار اللعين يختم بدوره الدار الدائر الحائر بتعجيز الإنسان عن إحصاء نعمة اله، فضلاً عن شكرها والحيطة بها .

هذا الكون الهائل الكبير، سخره اله لهذا الإنسان الغافل الصغير، فيا


 هل يستغرق كل سؤال من كل سائل بلسان قالِ أم حال؟ وهنالك سانـلون
 كلها بحق ولصالح السائل أم سواه، فسؤال الحال، المقتضية لرحمة ربانية،
 إلى تضية الحال وهي من خلقه تعالى. وأما الأسؤلة المقالية، واقعية أم لفظية، فقد تستجاب
 الدال، تقديماً لسؤال الحال الصالحة على سؤال القال غير الصالحا




$\qquad$

 الكون كله سؤلٌ وسؤال عن المكون القدير المتعال، حاجة ذاتية، وتعلقة



 اقتضت الحال.
 حدَّ لنعمة الله حتى تحد وتحصى، ونفس العدٌ كذلك نعمة فكيف لك عده لكا وحدها، فنحن غارقون - إذاً - في نعمـت الله، ولكننا في الأكثر نظلمها

 نعرفها، ف الاسبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمة إلا المعرفة بالتقصير



 مدى عبادته وكيف يبلغ مدى عبادته من لا مدى له ولا كيف، تعالى الله عن
 (Y) نور الثقلين Y: Y


 الكفار بغفر من اله ورحمة لو أن تنبه وآناب إلى الها.





 الكَنَمَّك
 وَتَعَبَّلْ دُعَكِ (4) (4) آلحسَابُ

آيات سبع تختصر في دعاء إيراميم الخليل كل ما سأل في منحدر عمره


 مكة بلدآ حينذاك، وترى كيف يكون واد واد غير ذي زريع بلدآ ولم يعمَّر بعد؟ علّه





الفرقاذ في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عشر



 كونه بلداً حيث الجعل مركب يكفيه وكَالمِنًا) أمراً حديثاً ولم يكن من ذي قبل . وقد يلمح اختلاف الدعاءين في عديد من بنودهما ا'نهـما في ظرفين،
 نعرف أنها السفرة الأولى الإبراهيمية حين أخذل إليه إسماعيل الرضيع وأمه.
 الأخرى حين كبر إسماعيل لـحد إمكانية المساعدة معه لرفع القواعد من


 إنه في الأول كان بلداً واقعياً مهـما كان وادياً غير ذي زرع، أم في

 حيث المشار إليه هو البلد، والجعل هنا لثاني المفعولين أن يجعله آمناً دون أصل البلد.

تم دعاؤه هنا تقسم إلى قسمين بينهما لأقل تقدير عشر سنين، فـ الِّنِّ
 إبرَّهِعُ . . . \& هي بعد مبلغ إسماعيل الحلم لحد يساعده في رفع القواعد،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: الآيان }
\end{aligned}
$$


كان ضـمن ما يدعو
 طول تاريخه كما لم يأمن فيه الرسول (1) وأحرج حتى أُخرج، لحدلّ حيث استحلت حرمته في هذا البلد، كما والحسين ne يترقب، ولحد الآن لا نرى أمناً واقعياً فيه حيث السلطات الميا المسيطرة فيه لا تبقي ولا تذر حرية للحجاج والمعتمرين وسائر الوافلين، حتى في تطبيق
 التاريخ الإسلامي فضلاً عما قبله، فأين - إذاً - أمنه تكوينآ؟.


الأمن في تشاريعه كلها، وشرعة اله مؤمٌنة كلُّها .
 الإحرام وسائر مناسك الحج والعمرة، وفي غيرهما للوافلدين والقاطنين،



هذا - ومن مخلفات هوي الأفئدة والثمرات إليه طائف من الأمن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {. سورة آل ممران، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة سبا، الآية: 1A. }
\end{aligned}
$$

الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء الخخامس عشر
 يعم أمن الروح والجسم عن كل ما يصيبهـما، ومن ذلك الأمن عن عبادة الام
 وكما هو حاصل منذ تكونها حتى الآن والِى يوم القيامة .

 الممجانبة هي من التكاليف المختارة للعالمين؟ لانهها بدوامها وكما وكمالها با بين محاولة بشرية حسب المستطاع، وبين توفيق رباني لولاه لكانت الحواجز

 وهل استجيب في بنيه كلهم؟ طبعاً لا، إلّا من آمن منهمه وكما دعى
 عبادة الأصنام، بل توفيقاً لمن آمن، فإن الخير كله بيديه والشر ليس إليه.


 وإسماعيل وإسحاق .



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الرحمن، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الفاتحة، الآية: } 7 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة البقرة، الآلي: IYM. }
\end{aligned}
$$

 بعدي التحقيق والدعاء للمزيد، نم الأقرباء والأنسباء، نم سائر الناس.

 - لهم كما لهما ، أم وفوته كما في محمد

 معبودين لهم كوساط في تلك العبادة .
ففرعون نفسه ونمرود وأضرابهـما كانوا يعبدون أصناماً كما كانوا
 أعم من أدناها النفس الأمارة بالسوء، وأعلامها الطواغيت، وهذا ورا المئلث هور الأصنام مهما اختلفت دركاتها، كما وأن عبادة اله - أيضاً - درجات.

 كما يطلب الرسول ودرجات ذلك الجنب تختلف حسب درجات المجنين كدرجات الهداية الاللهية حسب المهتدين

: زَ
نسبة الإضـلال إلى الأصنام وهي لا تعقل لأنها مادة الضلال، ومو بين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشعراء، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: }
\end{aligned}
$$

زوايا ثلاث ثانيتها المضلًّل نفسه حيث يتقبل الضلال، وثالثتها المضلل حيث يدعو إلى الضـلال، فيصح نسبة الإضـلال إلى كل واحدة منها كما إليها

 لإضـلال، ولولا تقبّل للضلال فلا دور للآخرين، كما لولا المضلًّل فلا دور لمادة الضهلال وتقبلُه اللهم إلا قليلاً في هذا الأخير . كما إن اله لو منع أياً من هذه الثلاث لم يوجد هناك



 بعدما ضل حيث يتقبل، وعند ما ضل حيث لا يحول بينهما .

 كالرسول محمد والمرسلين وسائر المؤمنين، وهم كلهم أولى الناس به:

 تعميماً قبل تخصيص، وعلّه أولى، مهها كانت متا متابعة هذا النبي في أهل

 يعم العصاة من ولده وسواهم - فليس مني - وإن قربت لحمته .
سورة آل عمران، الصف، الآية: ه ه .
 ومسلكه، سواء أكانوا ملحدين أو مشركين، أم موحدين عصـاة متخلفين عن عملية الإيمان كلّا أو بعضاً، وبذلك تنحل المشكلة العويصة في وَأِنَّكَ غَوْرُ





فإن الاستغفـار لأصحاب الجـحيم مـحرم في شـرعة اله ولا سيما
 غلطة ذات بعلين ثانيهما التحقق من غفر الش ورحمته؟.
 مات مشركاً، وأما العصاة في غير الإلحاد والإشراك، آم المشركوكا ولا
 سـمته العطوفة حين لا يطلب الهـلاك لـمن عصـاه من نسله وسواه، فلا يستعجل لهم العذاب بل ولا يذكر العذاب، وإنما يكلهم إلى غفران الش ورحمته، ويلقي على الجو ظلال الرحمة والمـغفرة، حيث يتوارى ظل

فبرحمته يهدي من ضـل منهـم إن شـاؤوا، وبغفره يغفر العصـاة من المهديين وسواهم، كمن أشرك تم تاب.

هنا ؤوَمَن عَعَانِيُ يفصل بينه وبين كافة العصاة مهـما كانوا من ولده

سورة البقرة، الآية: צYY .


كافة المؤمنين من أهله، فإنما هي آصرة التقوى آملة لتجعل أهلها أملاّ،

 فمواصلة التقوى لا تعرف وتميٍّ قريب اللُحمة عن بعيدها، كما مفاصلة

الطغوى لا تفرق بين قريبها وبعيدهـا وكـما يروى عن رسـول الهـلـى محمد محمد من عادى الهُ ورسوله وإن قربت لحمتهها فلا يصدَّق ما اختُلق عليه "الصـالحون له والطالحون لي" .

هنالك بين الناس ناس وأثباه ناس ونسناس، فالمعصومون - على درجاتهـم - هـم الناس وأشياعهـم هـم أشباه الناس، وسائر النـاس هـم نسناس، وقد شملت الآية الطوائف الثلات(r)
سورة المؤمنود، الآية: الآية: Yو. .r.

 فتال: أخبرني إن كنت مالماً عن الناس وعن أشباه الثاس وعن النسناس فقال أمير المؤمنين


 كلام الحسين پا ولا
 إلى ممر بن يزيد قال أبو مبداله فداك من آل محمد الـ





يَشْرُورنَ






=
(1) ملا المعنى عن الرسول
 (الر : إن إيراميم

 تركتها استمتعت بها وإن أقمتها كسرتها . نمامرمه أن يخرج إسماميل وأمه عنها فنال : يا رب
 جبريل بموضع حسن فبه شجر ونخل وزرع إلا وثال: با جبرئل إلى مامنا إلى مامامنا؟ فيقول جبرئلي : لا - امض امضض حتى وانى مكة فوضعه في موضع الييت وقد كان إيراميم عامد






 فتالت له ماجر: يا إيراميم ما كتت أرى أن نياً مثلك يفعل ما نعلت - قال: وما فعلت؟=
 ظهور الماء، وتوفر الرمال والصخخرات، فلا يصلع - إذاً - لزرع أو ضرع،
 بأمرك على إمره.
 لحرمة التعرض له والتهاون به، وكما جَعل مِن حوله حرماً ثـاسعاً حفاظاً
 عزيزاً ممتنعاً متمنعاً يهابه كل جبار وكما امتنع من طوفان نوح وما ومن أصحاب الصاب الفيل حيث جعل كيدهم في تضليل، ومححرماً على زائريه الوافدين أو أو
 ومحرماً قتل اللاجئين إليه والقتال عنده إلا إذا اقتضت الضا فلا
 وهو آوّل بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعالمين.

 = ولا زرع قد بلغ ولا خرع يحلب! قال : فرقّ إبراميم ودمعت عيناه عندما سمع منهما فأقبل






 سورة المائدة، الآية: هV

وفي صِـلات في ذلك الجم الغفير والجـمع الوفير بتلك الصهور الوضـاءة الجامعة للمسلمين المستطيعين من كل فج عميق ليشهلدوا منافع لهم ويذكروا اسم الشا
 والمعبود، بل وكافة الصلات في كافة الحاجيات الإسلامية القائمة بين المصلين في مناسك الحج والعمرة، العبادية السياسية الحركية، دون انعزالية في تقسف عبادي جاف، تفكيكاً للدين عن السياسة وللسياسة عن الدين، في حين أن الدين هو السياسة والسياسة الصـالحة هي الدين دون فكالك إلّا بافتكاك الدين عن حالته القيادية.

تم إن إقام الصـلاة عند البيت المحرم - وهو قبلة المصلين، ومولد الوحي ومهبطه، وعاصمة الرسالة القدسية الأخيرة - إن ذلك يـجعل مكان البيت أسوة للمؤتسين وقدوة للمقتدين، فإقام الصـلاة فيها أقوم من غيرها إقاماً لها بين جموع المسلمين.
 انخفاض كالهبوط، مبالغة في صفة الأفيِدة - وهي هنا القلوب المتفئدة بنور
 انزعاج الهاوي من مستقره إلى ذلك المكان لمكانته.
 ومن لم يستطع هوياً في بعدي التكوين والتشريع، فمن لا يستطيع يهواه كمن -يستطيع
 الناس؟ لأن من الناس نسناس، ففي هوي أفئدتهم إليه هويه عن موقفه، وزوال لأمنه، وإطاحة بكرامته، ووألناّسِ) هنا هم المسلمون المستطيعون


(أما أنه لم يعن الناس كلهم، أنتم أولئك ونظراءكم||(r)
 الثمرات الحيث تحمل إليهم من الآفاق وقد استجاب اله له حتى لا يوجد في بلاد الشرق والغرب نمرة لا توجد فيها حتى حكي أنه يوجد فيها في يوم

 في ذلك البلد الآمن وسواه، وقد نرى في ذلك التعبير العبير رفرفة ورقة تصهوّر
 الوادي الجدب اليابس، حيث يندّى برقة القلوب ورفرفتها .

: ألَتَّكِ


 يَفْفَ| كل شيءُ بكل شيئه وكافة جوانبه ونواهيه في آي زمان أو مكان وأياً
(1) سورة الحج، الآية: YV.
 اليراميم:

 من كلام الراوي فإن الإمام لا بحتاج في أمثال مذه الألمور البسيطة إلى النقل ومو بشهد الحرمين سنوياً اكتر من غيره.
 أخرى عن الكون كله، فذلك حيطة مستغرقة للكون كله.







. الْبَلَدَ
 اللذرية على الكبر وتقضّي العُمر وقضاء الأمر إنه أوقع في النفس، فانِي النها امتدادّ، وما أجل الإنعام بها عند شعور الإنسان بقرب الأجل، ولكا ولإن إذا كانت ذرية طيبة، ولذلك يشفٌّ دعاءًه بإصلاح ذريته بعد إصلاحه نفسه.

أو لم يكن شيخ الأنبياء وإمام المرسلين مقيم الصـلاة، حتى يتطلب في
 إقام الصلاة في قمة الإسلام والتسليم وكما في شطر آخر من دعائه : ورَّنًّا



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: IYV } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: IYY (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلية: IYA. }
\end{aligned}
$$

كل ذريته لا يستأهلونه، وما ألطفه إقام الصـلاة وأعطفه، حيث تضـم في

 الصـلاة إقامُ لكافة الصّيلات يين العبد وربه وسائر العباد.

 (آدم وحوال"(r) فإن أباه آذر كان مشركا




 ولكن (والدي") ليست لتخخص آدم وحوا وله آباء وأمهات منذ والديه
 و"اولدي، تتخريج فيه تهريج وتحريج لـموقف القرآن ذوداً عن موقف
 وعن العياشي عن أحدمما مثله بإضافة يعني إسماميل وإِيا

 [اليرامهم: 1 [
 لم يعرفوا المعني من ا(والدي، ولم يمعنوا النظر الئر في مذه الآليات.
 وحوا، أقول والتعارض بين الروايتين في لفظ الآية دليل تصور الفهم عن معناما .


سورة إيراهبم الآيات: 0 - ا
إبراهيم دون تأمل في مغزى الآية! وتهريج موقف القرآن أهرج وأحرج من
 والعمّ، والوالد يخص من ولّدك، فقد كان - إذاً - والده غير ألبيه الْيه، صيانة



الزمن يستغفر له؟.
ولمماذا يُطلب الخفر - فقط - يوم يقوم الحساب، ومر وموقفه الأحرى قبل يوم الدساب، يوم الدنيا أم في البرزخ؟ علّه لأنه أحرج المواقف وألـو وأحوجها


 أم إن (آيْمِ الْحِسابِ" يشمل يومي البرزخ والمعاد مهما اختلف حساب عن حساب.










 (40)
 ( (axi i

 قد يحسب الجامل باله وبيوم اللا أن الله غافل عما يعمل الظا لالـم حيث لا يجازيهم يوم الدنيا، وليس الخطاب منا لخصوص الرسول

لعامة المكلفين على الأبدال، مَن بالإمكان أن يتطرق إلى خلده ذلك الحسبان، فهو بالنسبة للرسول
 والقدرة، فسلبها إتبات لهـما كما يثبت حضوان المار العلم والقدرة، فالنص

 وعدله ورحمته، كأنه غافل عما يعمل الظالمون! وذلك عجزّ في القدرة، ونقص في الحيطة العلمية.

وترك مجازات الظالمين هنا - على قدرته تعالى وعلمه وعدله ورحمته وعدم غفلته - هو من الأدلة القاطعة على أن هنالك بعد الدنيا يورا يوماً للجزاء
 تعزية للمظلوم ووعيد للظالم.

وشخوص الأبصار هو سكونها من شديد الهول، مـحدقة إليه دون حراك، وناظرة نظر المغشي عليه من الموت، تراه ميتاً وما هو بميت، وهذه حالة الظالمين يوم الحساب.




فالأفئدة الهواء هي الخالية من عزائم الصبر والجَلدَ، لعظيم الإشفاق والوجل، فقد يسمى الجبان يراعةً جوفاء، كأن ليس بين جوانحه فؤاد، حيث القلـب هو مححل الشجاعة، وإذ لا شـجاعة فلا قلب ولـمـاذا هـنا (الأفئدة) دون (القلوبال؟ لأن الفؤاد هو القلب المتفيْدِ إما بنور الهـلى المعرفة حيث تنير الدرب على الضالة كفؤاد الرسول

الفرتان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عثر
 - (r) ( ${ }^{\text {( }}$
 العذاب، وتهوى هباء: كأنها تخرج منهم فهم ميتون.

فالسرعة المهرولة المدفوعة، في الهيئة الشاخصة المشدودة، مع القلب الفارغ الهواء، الخواء الهارع، الفارغ من كل وعي وتصـميمه، وكل ذلك ولك


 عديد المظلومين ولا يظلمون فتيلا" .

وأتعسه.

 : (4)






$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: } 11 \text { (1) } \tag{1}
\end{align*}
$$

$\qquad$


 الذي يستأصل الظالمين، فهو - إذاً - الزاوية الأولى من ثالون الوث العـي العذاب،





 مهما اختلف الموقفان في الإفراد هنا والجمع هنالك وفي غير ذلك ممـا هناك.
 بعذاب استئصال وسواه، ويوم القيامة، حيث تتحملها الآية، مهما اختلفت في الأهالة المعنية وسواها .

والواو هنا يعطف إلى محذلوف معروف كاللذي في الفاطر وأَلَّكر نُعْرْتُمُ . . . (أَوَلَمْ تَكَ

 (1) (1) سورة فاطر، الآية: .rv.
(1) (Y) سورة المنانقون، الآية: 1) (r)

هَ هَذْآ. .




هو موت الفوت.

 أقسمتم من عذاب الاستئصال.

 فعلّه يوم قيام القائِم من آل محمد للصالكين


 فلأن الإيمان عند رؤية البأس ليس هو حق الإيمان، لا يقبل من هؤلاء



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة السجدة، الآية: MY } \\
& \text { (Y) سورة السجدة، الآية: 1\& (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة السجدة، الآلية: Y. }
\end{aligned}
$$

قوة الحياة وشوكتها، فكيف ترونكم اليوم؟ زلتم أمّا زلتمه، ولقد تقولتم
قولتكم هذه وآثار الغابرين شاخصية ماثلة أمامكم:


طغاة هـم - بطبيعة الحال - يسكنون مساكن اللذين ظلموا أنفسهم حيث يتوارنون سكنات الطغيان ونكناته، فليس مجرد السكون في مساكن الظالمين


-المالكين


 ويا لهذه الأمثال المتجلددة عبر الأجيال والقرون من عِبر حيث تتجلد


 وتوقظ أعينهم وتصوٌّر لهم مصائرهم في مسايرهمم:

: (





 فليممكروا مـا تزول منه الـجبال أم اكبر منه وأنكىى، فـ وُورِندَ أمنَّ
.



 عندية الحيطة العلمية وفي القدرة، فلا يُغلب أو يُمكر بمكرهـم عجزا مكافحة، وإنما امتحان الامتهان تخييراً دون تسيير م

تم ؤكَ大ْمُمْ تعم إضافة المصدر إلى فاعله : ما يمكرون - آو مفعوله :
 فمكرهـم فاعلياً ومفعولياً هو عند اله في حيطة علمية وفي القدرة والحكمة غير المحدودة المحلقة على كل شيء بكل شيء، واللام في ولِّرَّولَّه للغاية وهي المعنية هنا من مكرهم كأكثر ما قد يتصور من فاعلية المكر، ولا سيما



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: باتا } \\
& \text { (Y) سورة فاطر، الآية: (Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة مريم، الآيتان: •91 (0) }
\end{aligned}
$$

فاعلية إلهية من عظم هذه الدعوة الفاتكة، وهناك لمكرهـم فاعليته إلهية وسواها وكلها عند اله وبإذن الهـ.

وترى من هم أولاء الذين مكروا مكرهـم وإن كان مكرهم . .؟ إنهم كل حماقى الطغيان طول التاريخ الرسالي، من كل هؤلاء الذين الذين ظلموا ملما أنفسهم



 واله خبير بما يصنعون، وقدير على ما يفعلون، وما الها بغافل عما يعملون.



ولأن الجبال هي أصلب شيء وأثقله وأبعد شيء عن تصسور الحراك والزوال في متناول العرف العام، لنلك يمثل هنا بالجبال، مثالآ لأقوى قوة

قد تزول بمكرهم.
 ساحة الرب المتعال (r)، لا يتفلت منه عن علمه شيء، ولا يتلفت إليه منه شيء، فهم لا يضرون اله شيئاً .
 قد يحسب الداسبون الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن
(1) سورة البقرة، الآية: l•r.
(Y) (Y) (إإن شرطية وصلية مهما تعارك فيها المفسرون والادباء، فلا يستيم لها إلا مذا المعنى.

الآخرة هم غافلون، إن الله مخلف وعده رسله، في نصرهم والانتصار لهمّ،



- الْرَلِّبُونَ
 رسلَه، وهو ولُْو أَنِعَارِ

وإخلاف وعد الرسل قد يكون من مـخلّفات الغفلة وُوَلَا تَحْسَبِّبِ آَلَّ



فما لنلك المكر الذي تزول به الجبال من مجال على أية حال، تعويقاً لتحقيق وعد اله، أم إخلافاً أم أي خلاف، اللا
 وترى كيف ينتقم الله من الظالمين ولا يضارونه شيئاً، وليس الانتقام على أية حال إلا تشفياً لقلب المنتقم الجريح، وليس له قلب ولا يجرح بأي جارح؟ إن انتقامه ليس لنفسه تشفياً أم سواه، وإنما للمظلومين المحطومين، فهو - إذاً - وذُوُ أنِّعَارِهُ من الظالمين للمظلومين . ونرى العزة قبل انتقام هنا وفي آياتها الأخرى الثـلات(r) مـما يفرّع انتقامه تعالى على عزته، وقضية عزته عدلهُ ورحمته على علمه وقدرته، دون
(1) سورة الصافات، الآيات: |nr-|V|.
(Y) سورة المائدة، الآية: ه ه.


أن يطلب بذلك عزاً على عزه، وإنما تحقيقاً لعزته بين عباده، وتطبيقاً لعدله
ورحمته.
 للأرض بعد الدنيا تبدّلان اثنان، تبديل التدمير وتبديل التعمير، ففي


 الأولى، فلا هي عامرة عمارة الدنيا ولا هي خربة خربا خربتها في تدمّرها، بلا بل
 رسول اله

العكاظي فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتآ"(ع)
وبصيغة أخرى ليس تَبُّل الأرض على أية حال انعداماً لها عن أسرها



فهله الأرض، المبدلة بقيامتها الأولى : التدمير، إلى حالة خربة، تبدل

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الكهف، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$


 إلى رسول اله رسول الل
 يعمل فيها خطيثة.

غيرها في الحالتين بصورتها وأجوائها في الحياة الأخرى، فلا هي عامرة كما الأولى، ولا خربة كما الثانية، بل هي عامرة ألعا أعمر من الأولى وكما

تناسب الحياة الأخرى.
وهكذا السـماوات تُبدلَّل غيرهـا كما الأرض، فالقيامة حافلة لهـذه السماوات والأرضين بصورة أخرى هي أحرى.

وهذه آية منقطعة النظير في تبدل الأرض يوم قيامة الإحياء، إلّا إثـارة
 للأولى هي رجفة التعمير الإحياء بعد التدمير، كما الرجفة التي تعيشها
 جلاميدها، وذوات الشناخيب الصـم من صياخيدها، فسكنـت على حركتها من أن تميد بأهلها أو أن تسيخ بحِملها هذه الأرض، وهكذا تكون تبدّل السماوات، فإنها بعد انفطارها وكشطها ومشطها عن كواكبها في قيامتها الأولى، تُبدَّل إلى غيرها

 عن حالتها الدنيوية تدميرأ وتعميراً، فكما أن حالة تدميرها غير الأولى، كذلك حالة تعميرها غير الثانية والأولى، حالة ثالثة تناسب الحياة الأخرى، فالأرض الساهرة هناك هي بساط عرصات الحسابر

 السماوات أم في الأرض والأرضين الأخرى.
(1)
(Y) سورة النجم، الآيات: Yا (Y)

أجل - فليست لتبطل الأرض والسماوات عن بكرتها، انمحاء على أهل الكينونة، أم تداومأ في خرابهما بقيامة الإماتة، فكما إنسان الأرض يحيى وأناسي السماوات في قيامة الإحياء، كذلك الأرض والسماوات، ليعيش الأحياء في الأحياء.
 (1) الثانية وكما تدل عليه آيات الظلال في الجا




 ليس لها العرض - فقط - مقابل الطول، بل هما العمق بالطول والعرض،

 طوله وعرضه!.

تم الجنة المأوى هي عند سدرة المنتهى فوق السماء السابعة وليست لا


فالنار - إذاً - تحتها، إن في السماوات أو الأرضين أم فيهما، ولكنها بحيث يمكن الترائي بين أهل الجنة والنار كما في آياتها.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإنسان، الآية: rir } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل مصران، الآية: سابا . }  \tag{r}\\
& \text { سورة النجم، الآيات: بآ10. }
\end{align*}
$$

وعل" (الأرض") هذه تعني الأرضين السبع كما السماوات، أم هي مطوية في السماوات دلالياً كما هي كونياً، حيث الأرض والـي الـا كله دون إبقاء.

إذاً ففي ذلك اليوم تُبدَّل الكائنات بأسرها غيرها، ترى أرضاً عامرة غير هذه، وسماوات مبنية غير هذه، صورة لماعة لم تخلد بخلد قط إلا من شاء الله، وكل آتوه داخرين




 بالأخير - لوحدانيته القهارة، بعدما اتـخذوا لـه شركاء، فأحسوا أنهم مكشوفون له لا يسترهم ساتر ولا يقيهم واقِ من الله إذ ليسوا في دورهم ولا في قبورهم، بل هم في عراء الساهرة امام الله الواحد القهار.
 الأرض فإنها ليست الآن بارزة بما فيها من مرتفعات ومنخفضضات وبنايات، ولا في قيامة الإماتة فإنها مدمَّرة، ولكنها فيا في قيامة الإحياء بارزة
 - عَكَ آلَّهِ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة ق، الآية: YY. } \\
& \text { \&V : سورة الكهف، الآلية (Y) } \\
& \text { Y) سورة إبراميم، الآية (Y) } \\
& \text { سورة فافر، الآية: } 17 . \tag{£}
\end{align*}
$$

إنهم كانوا يرونهم يوم الدنيا بين أرباب متشاكين أم مم أرباب، ولا







التقرين هو جمع الشيء إلى نظيره، فالمجرمون - إذاً - مقرنون إلى الا



ذلك هناك وكما كانوا هنا مقرنين إلى بعض في أصفاد الإجرامات
 في حيوناتهم دائبون.
 يلبسونها لباس المتتن المحرق فإنها مادة شديدة القابلية للاحتراق، وهي وهي في في
 فالوجوه الظاهرة تغشاها النار القاهرة، وكما الوجوه الباطنة وهي أحرى

$$
\text { (1) } 78 \text {. } 78 \text { : الزورة الآية الزوه }
$$

(Y) منا حول بديل الأرض فير الأرض روايات من طرين الفريقين في مثلث من موافةة الآية
 سورة الفرقان، الآية: با.

 وكما كانت وجوههـم يوم الدنيا بكل اتجاهاتهـم إلى النار، فقد آألبسهـم مرابيل القطران ومقطعات النيران في عذاب قد اشتد حره، وباب قد أطبق

على أهله||(r)
ويا له من مشهد متلظٌ مذِلٍ مخزِ جزاءَ الماكر الظالم المستكبر :
:



 الدنيا، الذرة، فإن فيها ناراً خامدة، وحين تتفجر تظهر، كذلك الأعمال الشريرة تتفجر يوم القيامة بنيرانها، والأعمال الخيرة التارة تلفجر بنورها هنالك. وكما المريض بعصيانه دستور الطبيب يشتد مرضه حالآ أو بعد حال، وليس اشتداده جزاء: من الطبيب فإنه قد لا يعلم بعصيانه، أو يعلم ولا يقلر أن يجعل شدلة في مرضه بمشيئته، فاثتداد المـرض مور مو أثر أتوماتيكي بما جعل الله لذلك العصيان، كذلك الأعمال خيّرة وشريرة لها آتار غير ظاهرة يوم الدنيا إلّا قليلا، نوراً أم ناراً تظهران يوم يوم يقوم الأثهاد .
 ألكحِسابِج لا سيما وأن واقع الحساب هو العمل كما هو واقع الجزاء.

تأثر حتى يتشفى بانتقام.
وفيما إذا سئلنا فماذا يعني الاستغفار عن الذنوب وغفرها، إذا كانت
العقوبات هي نفس التخلفات؟
فالجواب إن الهل اللني كوّن النار على إبراهيم برداً وسلاماً، كذلك يزيل النيران الخامدة في المعاصي التي يغفرها، والغفر هو الستر .

: 6 (
 كل الناس، إعلام جاهر في إعلان باهر، عالي الصدى، بعيد الملى، بلاناناً
 الـقرآن


المدعو به والداعية.


 أهداف البلاغ، والواو هنا تعطف إلى محذوف معروف من نفس البلاغ،


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاحقاف، الآلية: 0 م. } \\
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: } 9 \text { (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

وهذه الزوايا الثلات نذارة وعلماً وتذكراً هي الغاية القصوى من وْبَّكِّ


 ليست مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر، فإنما البلاغ الصالح للدعوة القرآليأنية المحمدية، هو دمج التوحيد في كل شؤون الحياة، آفاقية وأنفسية أماهيه،

كروح تعمل بين الجوارح والجوانح، في الأرواح والأشباح
 من هذا البلاغ - بتصديقه عقيدياً وعملياً - كُبّا، فهذا البلاغ يزيدهم لبآ علآ على ألبابهم فيذكروا لباب الذكر
وكما نرى هذه الآية الختامية لهذه السورة تنعطف إلى آيتها الأولى،
 والعلم والتذكار، على محور التوحيد، والله على ما نقول شهيد.

In


مكيّة وآياتها تسع وتسعون
ذِسْـِر النلَّهِ ألرَّحَمَنِّ آلرَّحِيمِ
 لَوْ كَنْاُ مُسِلِيِنَ






مكية الحـجر بارزة بطيّات آياتها، لا سيما آية الدعوة المـعلنة بعـد
 مفسَّرة بروايات من طريق الفريقين أنه عدة حتى نزلت هذه الآية، آمرة بالدعوة المعلنة .
وإن الصبغة المكية لائحة في سبك آياتها كلها، واتجاه الـاهـاتها ، حيث الها
الإنذار الحاسم القاصم في مطلعها ملفعاً بظل من التهويل والتحويل : الُّبًَا

$$
\text { (1) سورة الحجر، الآيتان: 98، } 90 .
$$

 الذين كفروا جاسمين، وتشججيعات وتعزيات للرسول الجريح القريح من هجمات المشركين وهمجاتهم، كل ذلك تؤيد مكية السورة.


 الضارع الهارع يدعوهم لذلك التحسر يوم الدين، إضافة إلى وذَّرْمُمَهِ فإنه لا لا - يناسب يوم الدين
 تحسرهم منذ اللولة الإسلامية في المدينة المنورة، ويوم الرجعة وما بالما بينهما من حالات متقدمة للمسلمين، ويوم البرزخ ويوم القيامة(1). توسعة في
 مهها كان الأول أحلاً في تفسيرها والثاني فرعاً في تأويلها وتطبيقها .
 يوم الدين، أم وعلى هامشه يوم الدنيا للذين جحدلاوا بآيات اله واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً، الحاملين مشاعل الضـلالة، حين يرون كتلة الإيمان





 طالب ور 艮 وني نور الثقلين


وعلى أية حال لكل من المعنيين حجة، والجمع بينهما جماع الحجة وبلوغ المحجة في تفسير آي الذكر الحكيم.
والرّهِ كسائر الحروف المقطعة هي من مفاتيح كنوز القرآن وعلّ المشابهة بتكرارها في سورها تلمح إلى وحدةٍ بينها في هامة من مغازيها ومعانيها، وكما هي بارزة في مباديها :



وعلّ الكتاب في هذه الثلاثة هو كل ما كتبه الله على عباده وحياً إلى
 ويبين لهم كافة بينات الدين

 ولا مبين.

والقرآن منه مبين لسائر المكلفين وهو ولِّلّكَ لشخص الرسول ك المقطعة كما هنا، ومنه غير مبين حتى لشخصهه وهو القرآن قبل نزوله عليه لا جملة ولا تفصيلا".


المعقولة بطوع الهوى، لذلك:

وربما قيل في غُثُبَبَا أقاويل، كأنها لا تدخل إلا على الماضي إذ لم يجدوها في استعمال العرب جاهلياً وسواه تدخل على المستقبل ف؟ وكلام الها أقوى وأجل وأثرف مستند لصحة دخولها عليه! نم وفي استقبال فعلها هنا شمول لمئلث الزمان، يوم الدنيا والبرزخ(1) ويوم الدين، في الأوّل ربما هو قليل، وفي الآخرين غير قليل، إذ يعرفون فيها خطأهم، ويتحسرون أن ولَّوَ
 (أَّبَا يُوَدُ . . . جا ولكنه حيث لا ينفع التمني ولا يجدي الوداد، وذلك
 الفرصة المعروضة للإسـلام قبل الموت. (اولو أنهم يودون هنا لو كانوا مسلمين وما هـم بمسلمين فإنْ هـم إلا كالأنعام بل هم أخل أولئك هم الغافلونه ف :



 الطويل في الحياة الدنيا عن الحياة الأخرى إذ لا يعلمون : وَيَعَلْمُونَ ظَهِهِا مِنَ

 فعندما يود اللين كفروا لو كانوا مسلمين
 القيامة الكبرى حين يرون العذاب، يعلمون أنه الحق من ربهم، عين اليقين ،



فيا لصـاحب الأمل الخاطئ الخابط من خبط وخطل (ايتعاطى الأمل
 الأجل، مهما أهمله الأمل.

فإنما أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى
 اله والسعادة جاء الأجل بين العينين وذهب الأمل وراء الظهـر، وإلذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الاء الظهر|"(0) و(ما أطال عبدّ الأمل إلا ساء العمل|"(1)

والما أنزل المووت حق منزلته من عدَّ غداً من أجله||(ا) (واعلمـوا أن الأمل يُسـهي القلـب ويُنسي الذكر فاكذبـوا الأمل فإنه غرور وصـاحبـه
سورة النـل، الآية: الآية: v. أ.

 تالل : فإن مذا الإنسان ومذا أجله ومذا أمله فيتعاطى

المؤمنين ?

المصدر من الكاني بسند عن أبي شية الزمري عن أبي جعفر پال تال
رسول الش ال المصلر الكاني عن أمير المؤمنين

مغرور"(1) ${ }_{\text {(إن }}$ (إن صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالشح




نم وطول الأمل مقابل قصره دون تركه عن بكرته حيث الأمل في أصله زاد الحياة وراحلتها، فقد يأمل أطول مما يعمل، رجاء زائداً على ما ينتجه العـمل، فهو طول الأمل، وإذا كان دون عمل فهو أطول، وإذا كان أمل اللخير من عمل الشر فأنكى وأعضل .

وقد يكون أقصر من العمل، وفيه فشل في العمل، وسوء ظن بالهَ الذي وعد على الصالحات عشر أضعافها، فإن أمل أقل منها، أم أقل من قدر العمل فسوء ظن بوعد الهـ.

وأما إذا كان أملاَ على قدر العمل فهو عدل في الأمل .
إذاً فأمل الخير في عمله بين إفراط هو طوله وتفريط هو قِصَره، وعوان هو قَضْه على حدّ العمل، وأما الأمل دون عمل، أم أمل الـمل الخير من العمل السوء، أم أمل المستحيل بعمل ودون عمل، فكل ذلك هباء خواء، تجمعها
 الحقق، أو الوعد الحق وإن كان دون عمل، كما وعد اله المؤمنين على نياتهم الحسنة خيراً حين لا يقدرون على العمل بها .

فحين تحصل موافقات بين القول والعمل والنية والأمل والسنة، فهنا
(1) نهج البلافة عن امير المؤمنين



الأمل الصالح، وفي منافقاتها في أية دركاتها الأمل الملهي، فهناك درجات وهنا دركات.

 الآية الوحيدة في سائر القرآن، وآخر فيمـا عند اله له وله وحيدة أخرى:


فمن يأمل رحمة اله، ويعمل لأمله بمرضاة الشا فهو آمل ما عند الش مهما طال.

ومن يأمل دنيا الحياة وزينتها، فهو عامل لها عاصياً شه، آملاّ ما لا يرضاه الش مهما قصر
فليس طول الأمل ذميماً إلاّ بعيدآ عن مرضـاة الها، والمؤمن أمله طويل


وكضابطة عامة لا أمل إلاّ بعمل يوافقه، فلا أمل دون عمل كما لا عما
 أم عرضياً فإنه باطل قاحل .
 الحق هو الأوّل إن كان في مرضاة اله كما أمر الشا
فما كل أمل بمكروه، حيث الإنسان أيآ كان يعيش الأمل ويعيُشه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) (Y) سورة الكهف، الآية: } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (£) سورة البقرة، الآية: Y•1) }
\end{aligned}
$$



 أن يكون من شعبه وتحت لوائه، وقد يروى عن النبي

*) (1)
وإن كان أملاً في غير مرضاته، ولا سيما دون عمل يستقبله، وإنه يلهيه



أمل خارف، وإلهاء جارف في متعة الحياة الدنيا، وهو للذين كفروا


قل كلـمقيم بـغير دار إقامة حان الرحيل فودِّع الأحبابا
إن الذذين لقيتهـم وصحبتهم صاروا جميعاً في التراب رميما
(1) سفينة البحار ا : •rعن روضة الكافي وفيه أيضاً قيل بينما مبسى ابن مريم جالس وشيخ يعمل

 فقال ينما أنا أممل إذ قالت لي نفسي إلى متى تعمل وانت شيخ كيير فألثيت المستاة،
 (Y) المصلر عن الإمام الصادت "

 ويقرع بالفكر باب فيري وييدي مفاتيح الأبراب.


فـ المن أيقن أنه يفارق الأحباب ويسكن التراب ويواجه الحساب ويستغني عما خلف ويفتقر إلى ما قدم كان حرياً بقصر الأمل وطول
 *) ${ }^{\text {(Y) }}$
فالأمل الصالح فيه حياة الإنسان، والأمل الطالح فيه هلاكه، فإنه صورة حية وسيرة ميتة، لا يزال يخايل هذا الإنسان، جارياً وراءَه كالماء والها وهو منشغل به ومستغرق فيه حتى يجاوز منطقة الأمان، فيغفل حتى الها وعن كل ما يعنيه في حياته الإنسانية، وهذا هو إلهاء الأمل الطائل لهذا الإنسان الغافل .
فحين يبلغ الإنسان إلى ذلك الهلاكُ العامد والكفر الصامده، لم تك


(0) يَلْمُوْنَ

ذرهم في تلك الدوامة الدائمة والمصيبة القائمة، حيث الأمل يلهي والمطامع تغر، والعمر يمضي والفرصة تضيع، ذرهم فلا تشغل نفسك بهؤلاء الحماقى الهلكى اللذين ضلوا في متاهة الأمل الغَرور .

يَتْتَخْرُرَن (9)
المصدر عن الكنز قال أمير المؤمنين



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الؤومنون، الآية: عه. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الطرر، الآية: الانئ }  \tag{}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: } 9 \text { الآي } \tag{0}
\end{align*}
$$

فكما سنة الله لا تتخلف وهي جارية في كل فرد، كذلك في كل أمة





 فقد يُعجَّل لأمة الشر أجله، أو يؤجل لأمة الخير أجله وكلًّ في كتاب ومن قالات الكافرين ضدل هذه الرسالة السامية، هي المندِّدة بساحة الرسول

ناكرو الوحي والرسالة والذكر المنزَّل يخاطبون صـاحب الرسالة بهذه


 قولُه من هذا الذكر العظيم.

فيا لوحي القرآن وحامله من قمة عليا وروحية منقطعة النظير، يُتهم بأرذل التهم وهي الجنون، جنة في صاحب الوح الوحي، وبطبيعة الحا الوحي يسقّطه عن أعين الناظرين وأسماعهم ليفلوا عنه ولا يدنوه الـا عارمة على هذه الرسالة السامية لتموت في بدايتها، وكبرهان على كذبها :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأمران، الآية: عب. } \\
& \text { (Y) سورة فاطر، الآية: Y£. }
\end{aligned}
$$



 في دنيا التكليف.

 معه تأبيداً لرسالته باطل حيل حيث يبطلونه كما أبطلوا الرسالات المات المزودة

(Y)

ولأن نزول الملائكة يوم التكليف ليس إلا على من يشاء من عباده:



 لا وحياً إليهم، بل عذاباً لـم ونواباً لسوامـم، وكما ينزل الملائكة أيام

 فترجع مشكلتهم كما كانت.

$$
\text { (1) سورة الانعام، الآية: } 9 .
$$

(Y) سورة الانعام، الآية: 11 (Y)


(0) سورة الفرقان، الآية: 0 (0)

(V)

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزءء الخامس عشر
 الوحي، أم حق الموت كملائكة التوفي، أم حق التكوين كعماله فيما يأمر الله، أم حق التعذيب، نم في نزول الملائكة بحق التوفي أو العذاب، أورَمًا


فليس ليفيدهم فيما يبغون ويتطلبون إذ كانوا قبل ذلك منذرين، ولكنهم سخروا من المـنذرين وتلاعبوا بآيات اله البينات، ولو أنهم يبغون بهـذه القالات السوء مساً من كرامة الذكر الحكيم ف :

تأكيدات عشر، خمس لنزول الذكر وخمس أخرى للحفاظ عليه، ففي
الأولى جمعيات ثلال پانا - نحن - ناه إضافة إلى پإن - و - نزلها حيث
 فالذكر منزَّل على ضـوء جمعية الصفات، ومحفوظ كذلك بـجمعية الصفات، مما يُحيل تنزله ممن سوى اله، وتحريفه أو تجديفه بعد حفظ الهـ، فما هو ذلك الذكر؟.




ولكنه هنا ليس الرسول المُنزَل دفعياً والقرآن ذكر منزَّل تدريجياً! وليس الرسول ذكراً في هذه الآية



تم القرآن ذكر في سائر الذكر(1)
 الـجنون بصاحب هذا الذكر تسري إلى الذكر نفسه إنه ليس صهراح الور الوحي

 رسالته، ثم ليس في حفظ محمد حفظ القرآن، اللهم إلا كرسول، وحفظ الرسول تماماً هو حفظ القرآن تماماً عن أي تحريف وتجديف. تم نرى محمداً أخيرأ مات أو قتل، وهـنا خلاف الحفظ، ولكنه سلمت دعوته وحَرمت وخلِّدت بقرآنه المجيد، وفي ذلك حفظ الرسول خالداً إلى يوم اللدين. وحتى إذا ترددنا هنا في المعني من الذذكر المضضمون حفظه، فالقدر

 رسالته التي تتبنّى ذلك الذكر! . ثم ولا امتنان في حفظ الرسول سليمرا فليما في جسمه، خالداً في عمره، ماضياً في أمره، لو لم يُحفظ القرآن مصونآ، وهو

 = كابات السماء.




سورة الزخرف، الآية: £ £ .

الفرقاذ في تفسير الفرآذ/ الجزء الخامس عشر
في القرآن المجيد، على أن الرسول ليس ذكراً إلّا برسالته القرآنية فحفظها
إذاً - حفظه.

تم وليس بخص ذلك الحفظ بالكتاب المكنون واللوح المحفوظ قبل نزوله على الرسول، إذ لا مدخل إلى ضياعه هناك حتى يحتاج إلى هـذه



 القرآنية التي أرسل بها ولها إلى الأمة، ولا حفظه - فقط - عند الأئمة نم













$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: } 109 . \\
& \text { (Y) سورة إيراميم، الآية: 1 (Y) } \\
& \text { (r) سورة فصلت، الآية: }
\end{aligned}
$$

كما رتب بالوحي، أو انتقاضاً لصرحه بياناً وتبياناً معجزاً خالداً عبر الزمن،


كتاب عزيز، تنزيل من عزيز حميد، مضمون عن كل بيل فياع بحفظ العزيز
 ولو أنه لم يحفظ وحيه الأخير لم يكن حكي الميماً ولا حميداً قضية انقطاع الحجة البالغة عن العالمين أجمعين.
ولئن قلت فكيف يكون حكيماً حميداً ولم يُحفظ سائر ائر كتابات الون الوحي عن التحريف؟ فالجواب إن في صيانة القرآن صيانة سائر كتابات الوحي فإنه

مهيمن عليها ومبين كل شارد عنها وكل دخيل فيها . ومن الحكمة في عدم صيانتها دون القرآن اضطرار معتنقيها للرجوع إلى
 فليتشُوا عن كتاب بعدها هو الحجة البالغة على العالمين. نم الكتابات المتواصلة السماوية كل لاحقة منها تبين مواضت التح التحريف


 المسيح وإنجيل برنابا الحواري، مهما لم تكن مذه البُقية البُغية بمتناول كل

من يبتغيها .

 حفظ القرآن برعاية الملك المنّان كما في ليلة المبيت والحروب الطاحنـة

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء الخخامس عشر
وكل الدوائر المتربصة به، حتى قضى أمره ومضى دوره الرسالي إكمالاً لتنزّل


الخالدة في القرآن الحكيمر ويا
فلولا اكتمال الدعوة القرآنية، في العهدين المكي والمدني، لم يكن اله ليقبض نبيه ما قبض، ولكن دور الرسالة القرآنية لا ينقضي إلا بانقضاء دور التكليف وهو عمر العالم حتى القيامة الكبرى، فليظل محفوظاً في كل حقوله ومراحله تحت رعاية الهه وحفظه، مصوناً عن أية إصابة سيئة، بتمام أمره أمره
 فلأن كيانه الخلود، فهو - إذاً - مخلد في حفظه، دون الرسول الْ يعني حفظه طولَ عمره المفروض لتحقيق اللدعوة القرآنية، ولولاه لم الم يُحفظ الـو
 الرسول في رسالته الخالدة.

فما قالة التحريف في القرآن بزيادة أو نقصـان أم أياً كان إلّا تجديفاً

 أحاديث الإسلام فترسبت فيها وخُيِّل إلى الجاهلين كأنها صـادرة من مصادر

الوحي والتنزيل!
وهل تجد في سائر القرآن تأكيدات كهله التي أكدت بها صيانة القرآن
 عن الإحالة دون تتحريفه؟! فما قيلة التتحريف إلّا حيلة وغيلة رذيلة من الم
 تثُّت، مهما اشتهر البعض منهم بالعلم الجامع في التحديث. فالقرآن يشهد جملة وتفصيلاً بصيانته عن أي تحريف، جملة بآية الذكر

والعزيز وأضرابهما، وتفصيلاٌ بكل آياته، فإن جمال الوحي القمة فيها باهر، وواقع التحدي فيها ظاهر .

ففي رزانة الألفاظ والمعاني، ورصانة المباني، تلمع حصـانته بكل المعاني، ولو أن آية زيدت فيها آو آيات، نم اختلطت بآياته البينات، لم يصدق التحدي الصارم في تلكم البينات، حين تختلط وتتشابه بمقحمات دخيلة وَوَلْن تَعْلَوأ|(1) تحيل مذه الفعلة الخائنة، أن يأتوا بمئله ولو بآية منه، فكيف أتوا بها نم اختلطت دون تمييز! نم ومن المستحيل اجتماع المسلمين في كل عصر ومصر على ما حرّف وإنْ في حرف منه، فكيف أجمعوا بمن فيهم من الأئمة المعصـومين على محرف حُرِّف عن جهاتِ مِّ من أثراعهِ،
 الزمن لقياس كل هادر وسادر!.

وهنالك أخبار متواترة، كحديث الثقلين وأحاديث العرض وأخرابهما،



 والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية||(ب)

وتضارب النقل حول جمع القرآن يكفي نقضاً لكون جمعه تأليفاً من عند
سورة البقرة، الآية: YE.





 فضلاً عن سواه.

ونموذجاً ضاحكاً مما ادعي روايات من طرق السنة أنه كان من القرآن

 والحفد : (ابسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشسى نقمتك إن عذابك بالكافرين
 الرسول والمقحمات الهارفة من السور القرآنية الساقطة عنه، وفي اللحق هي ساقطة عن كونها كلام اله أم أي أديب أم وأي عربي لاهُ

 الرباط بين جزئي الآية فأسقط تلث القرآلن بينهما، وقد - واله - ما سقط هناك إلاّ كل عقلد! فكيف يعقل أن أكثّر من ألفي آية تسقط في موضـع واحد، ولا يتنب له إلّا هذا العبقري! فلم يعرفه الحفاظ الأولون، ولا الا الأئمة المعصومون، ولا الجامعون للقرآن.

وكما تقولوا: إن البراءة كانت مُبَسملة تعدل البقرة، فسقطت البسملَّ وسائر آيها إلّا الموجودة، وأن الأحزاب كانت كالبقرة فسقطت منها مائتا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة القيامة، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: } \\
& \text { (r) سورة النساء، الآلية: ب. }
\end{aligned}
$$

آية!!! وقيلة القائل إن وألْذَكَّهِ هو كل ما نزل من عند اله على رسله، وكلها محرفة بتصاريح هذا الذكر، فليُعَن من الحفظ سائر الحفظ غير

التحريف.
إنها مزيفة، بأن الحفاظ على هذا الذكر الأخير حفاظ على سائر الذكر،


 أهل الكتاب إذا انقطعت الحجة عن القرآن كما عن سائر كتب السماء!

 عن جمله وآياته وسوره، وكما يستفاد مـن إطلاقات أحاديث الـعرض وعموماتها، ونصوص منها، أن هذا القرآن هو المدار لكل ما دار على الالّلسن ويين الكتب.



وكما في صسيح النسائي عن ابن عمر تال : جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي








 جمع القرآن ني مصحف سالم مولى أبي حذيغة أقسم لا يرتدي برداء حتى يجمعه فجمعه . =

جمعه هنا على قرآنه قد يلمح أنه مـع قرآنه، فقد كان يُقرأ عليه القرآن المفصل آية أو آيات أم سوراً بمختلف النجوم والحاجيات والمتات المتطلبات، ومعها إشـارة الوحي كيف تجمـع وأين توضع في آيات أم سورب؟ فأصبح القرآن كما هو الآن بعد نزول آيته الأخيرة(1)
 الأخرى إن هذا القرآن هو الذي جمعه الرسول وألفه بأمر اله تعالى دون الـي
 ممن كانوا يتربصون بالقرآن دوائر السوء، وهي مخالفة للقرآن ولمتواتر الروايات وأحاديث العرض والثقلين فلا موضع فيها من القبول، والقرآن

 الخاص في تأليفه، فإن للتأليف دخلاً عريقاً في التعرُّف إلى معانيه وكما في
= أتول: مذا مو جمعه في كتاب وأما جمعه في الحفظ من ظهر الغنب فأول جامعيه مكذا رسول اله
 كانت تفضح المنافقين والبعض من مؤلاء الذين سيطروا على صرش الحكم واختصبوا حق خلانته
وني الإتقان للسيوطي حن أحمد وأيي داود والترمني والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن






 دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضبوا مؤلا•الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.

أصله، تأليف قاصد كما الأصل قاصـد، قصدآ بالوحي فقط، دون الآراء
المختلفة المختلَة المتخلفة عن صراح الو الوحي

 قبل، فكان كتّاب الوحي يكتبونها كما يأمر النبي أصبحت سوراً مرتبة كما هي الآن في زمن النبي

فالقرآن نسيج الوحي كما هو نزيل الوحي، فواقي


الآيات وترتيب السور، نم كان يقابل بين المحفوظ في الصدور والسطرور
 محاطاً بُسورٍ سائر من العصمة الاللهية، والفرق بينه وبين سواه واه من كتب الناس وسواهم كالفرق بين اله والناس وسواهمر.
(1) قال الشريف المرتضى علم الهدى في جواب المسائل الطرابلسبات . . إن القرآن كان على


 القرآن على النبي الْ



 ان رسول الش

 ومقداره وتأليف سوره وآيه، مذا لا يتومم ملى رجل من عامة المسلمين فكيف برسول رب العالمين












 تسفيههم إياه وتجنينه والاستهزاء به، إنك لست في ذلك بدعاً من الرسل(1):





 أَرَسَتَّبَا كما أرسلناك رسلاّ مبشرين ومنذرين، بمختلف درجاتهم ودعواتهم. والشيع جمع الشيعة، جماعة مشابعة لآخرين، عائشين حياة التبعية

.


 هم من محطات الرسالات لتخليصهم عن تقليدهم الأعمى في مشائلايعتهم رؤوس الضلالة، مهما حلقت الرسالات على سائر المكلفين من المتبوعين هنا، ومن سائر المستضعفين الذين يفتشون عن الحق، أم هم حائرون. إلاّ أن القصد هنا تنظير شيع الآخرين بشيع الأولين، إنهم شرع سواء في تصلُّدهم على الباطل وتصلبهم القاحل .
 الشُب؟ لأن الشيعة في إطلاقها تعني المشايعة المطلقة دونما حلّ ولا ولا برهان،
 وبرهنة، مهها كانت في استمراريتها مطلقة أمام المعصوم رسولا فإنها بالنسبة لغير المعصوم مبرهنة على طول الخط، وللمعصصوم في بدايته، ومن استمراره على بينة العصمة.
(r)

الفرقان في تفسير الفرآن// الجزء الخامس عثر
فالشيعة في إطلاقها دون قرينة تعني المشايعة المطلقة الفوضى، وهي بقرينة صالحة تقيد بمشايعة صالحة كما في إبراهيم وسائر الشيعة الصالحين.

فحياة التبعية المطلقة هي حياة الشيعة الشريرة، وحياة التبعية المشروطة بالحق هي حياة الشيعة الخيٌرة، نم حياة أرقى هي اللاتبعية إلّا وحي الله أو إلهامه كالمرسلين وسائر المعصومين


 المتحرين عن إيمان، المستقلين في عقولهم، لا مستغلين ولا مستغلين، اللذين يشقون أمواج الفتن بسفن النجاة وليسوا أتباع كل ناعق، بل يستضيئون بنور العلم ويلجؤون إلى ركن وئيق
 حياة التبعية، في تغافل العقول وتقافل القلوب وعمى البصائر وظُلَم السرائر،
 الزاوية الوسطى من مئلث المحططات لهـله الرسالات، حيث يشايعون طواغيتهم الماكرين دونما بصيرة أم تبصُر، ثم الزاوية الثالثة هي المتقبلة لهذه الدعوات، وقليل من الوسطاء البسطاء.

## 

السلوك هو النفاذ في طريق وسواه، وسلكه أنفذه، مما يلمح بتعمّل في النفاذ، مهما لم يكن السالك متعملاّ، حيث المجال مجاله وساله .
 مرجعاً لضميره، وليس سالكاً في قلوب المجرمين وهم لا يكادون ليسمعوه
 - إذاً - في قلوبهـم ولـما يصل أو يتـجاوز آذانهـم إلى عقولهـم فضـلا علا قلوبهم، ولو أنه سلك في قلوبهم لكانوا - إذاً - مؤمنين تسييراً من رب





 هو الاستهزاء بالرسل اللذي أهبح سنة في شيع الأولين فـ أكَّبَلِّكَ الذي
 الدين سنة سارية في المستهزئين

وترى كيف يسلكه في قلوبهم وهو من فعلهم؟ أم يسيّرهم عليه وهو ظلم





فالمججرمون - ككل - الذين يعيشون حياة الإجرام، تطعاً لثمرات الحياة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فصلت، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الـسجدة، الآية: (Y) } \\
& \text { IV : سورة محمد، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة البقرة، الآية: Y. }
\end{aligned}
$$

الإنسانية، فطريةً وعقلية أمّاهيه؟ هؤلاء هم اللذين يسلك في قلوبهم المقلوبة الاستهزاء بالرسل، فإنها خاوية عن نور الهدى بما افتعلوه، خالية عن بغية


 ومن مخلفات ذلك السلك في بعليه البعيدين :
: ( ) (
 *) . . . .
 إذ سلكه في قلوبهم، جمماً بين الأولين والآخرين إلى يوم اللدين في منـة السلك وسلك السنة، جزاءً جزئياً يوم الدنيا قبل يوم اللين. ونموذجاً من المكابرة المرذولة المتعنتة والعناد البغيض بعد ذلك الكـئ السلك

السالك فيهم:



 فيهِ يَعرُجُوُنِّهِ دليل على أن في باب السماء معارج يركبها العارج، كمراكب (1) نفيمير الغانب في سلكناه راجع إلى الاستهزاء وفي به إلى الشالو والرسول المستهزا بـ إذ لا لا
 والذكر المتزل عليه. .

أتوماتيكية تعرج براكبيها في جو السماء، وكما تشير إليها آيات أخرى،







مِن غِلِّ بَانِب) (0)
وأبواب يُصَّعَّد منها إلى مسارح الوحي ومصـارحه في السماء، رؤية

فلو آنهم عرجوا في هكذا باب، ورأوا ما يرى من عالم الغيب شاهداً
 السُّكر، أو السَّكر : الصَّد، فهي على أية حال لا تا ترى الحقيقة كماهيه، لا لا

 حيث الكفر والنكران ساللٌ في قلوبهم المقلوبة، فهي حالكة (٪) هـالكة لا لا تكاد تعرف الحقيقة كماهيه .

فإذا هم ينكرون ويكابرون في المحسوس الذي لا يكابر فيه أي حيوان،
(1) شديدة السواد، نهالكة عن كرنها قلرباً إنسانية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الامراف، الآية: •ع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة العافات، الآلية: A. }
\end{aligned}
$$

فبأحرى أن بكابروا في غير المحسوس، وقد يكفي تصورهمم هكذا لتبدو مكابرتهم السمجة الهمـجة ويتجلى عنادهم المزري المـغري، ويتأكد ألما لا لا
 يصدقونهم لو فتح عليهم باب من السماء فرأوا الملائكة، حيث يقولون وإنَّنًا


ومن ذلك المشهـد المنكور - لو فتح عليهم باب من السماء - إلى مشاهد ملموسة وسواها من السماء، يفتح علينا منها أبوابه، ومن الأرض ومعايشها، ومن كل شيء خزاينها :

أترى هُبُرُوبَا في السماء هي كواكبها كلها؟ وهي القصور المرتفعة، وليست الكواكب كلها قصوراً! إنما هي أبنية عالية في مدن من السما وقد زُينت للناظرين، الساكنين فيها، والقريبين منها، والبعيدين عنها، حيث ينظرون إليها بعيون مسلحة أمّاهيه، أم يسافرون إليها في مستقبل مجهون، وهنالك باب في السـماء يعرج فيه إلى هذه البروج وسواهـا من مغيبات السماء، ولكن شياطين الجن والإنس محرومون عنها كما لمححت "لو"

وكذلك صرحت:

من إنس وجان أن يصَّعَّدوا إليها، حيث يُرجمون عنها، فلا هم قادرون على الصعود لها ولا الاستماع إلى المالٍِ الأعلى فيها (r) وذلك الحفظ منه الحفظ عن التَّسمّعُ إلى المـلا الأعلى، الكائنين في بروجها، فلأنهم هـم

> راجع تفسير سورة البروج - الفرقان • YOA - Y تجد تفصيل مذه البروج. راجع نظيرة الآية في سورة الملك والجّن والصافات.

المحفوظ عنهم، إذاً فالجن المؤمنون هـم غير محفوظ عنهم ذلك التسمع، ولا الإنس المؤمنون أن يصّعدوا إلى الملا الأعلى، ولكنهـم أيضاً منعوا عن

 لا يصلحان غير المؤمنين، ولا المؤمنين الرسل حيث ختم الوحي فضلاّ عن غير المرسل!


فالشياطين عن السمع هناك معزولون، لكن المؤمنون قد يكون لهـم نصيب من هذه البروج، سواء الإنس منهم والجان، إلّا أن الرسالة النا الأخيرة صدت دونهم - كما صدت من ذي قبل لسواهم - صدَّات التسمع إلى الملا
 (r)





$$
\begin{align*}
& \text { (1) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الرحد، الآلية: ب. }  \tag{}\\
& \text {. } 1 \text {. } 1 \text { مورة نصلت، الآلآية } \tag{array}
\end{align*}
$$

قد نصلنا مذّ الأرض وجعل الرواسي وإلقانها في نصلت وق والرعد فراجع.

 بل ما هو الّآلا هو فإن خلق اله كله زوج وكله بهيج، فلا زوج إلّا وهو بهيج ولا


 وعدم التفاوت والتهافت ذاتياً وخلقياً في خلق الرحمن هو أبهج بهجة فيه . وكل زوج بهيج موزون نابت في الأرض قد تشمل كل نابتات الأرض،


حيث تنبت من مختلف المواد المتحولة تلريجياً إليها .
 كل شيء سوى الله زوج، وكل زوج هو شيءّ خلقه الله، وقد تلـمـح ("من"




بهيج موزون(0)
 فما هو الوزن كله؟
(Y) سورة يس، الآية: بو.

ع سورة الملك، الآيتان:
سورة نوح، الآية: IV

 والنحاس والحديد والرصاص والكحل والزرنيخ وأشباه مذه لا يباع إلا وزناً.

هذه الآية هي الوحيدة في حمل الوزن لكل شيء وزوج، وقد تدلنا على
 كالبعلين والأبعاد، ووزنآ فيزيائياً وهمآ لكافة المواد دورينما استيناء.
ولأن وْفِهَا تعم الأرض ورواسيها، أم إذا خصت الأرض فالرواسي أيضاً منها ومن نابتاتها ، حيث حصلت من الأمواج سطحاً وعمماً حينما
 أثقالها المائعة المائجة منها وبرودتها على أثر الاصطكا

 أثر التفجرات البركانية في براكينها، فهله رواس ئلاث ملقاة فيها مهما اختلفت حجماً ورخوة وصلابة.

فكل شيء في الأرض موزون نابتاً منها، وبأحرى الأرض نفسها منبتاً
 من غير موزون وهو الله قضية الخالقية.

تم الموزون يعم فيما يعنيه وزن الحكمة العالية في الخلق كله، ووزن






كما ويعني الوزن المادي لكل شيء، فالهواء لها وزن كما النور وسائر الطاقات والأجسام ذرية وجزئية وما فوقها وما دونها، ومنها الأرواح الإ فإن
 فليس لزام واقع الوزن أن تستطيع القدرات المححدودة بأسبابها وموازينها المحددة أن تزنها، كما ليس لزام الوجود في كل موجود أن نعرفه أو نحيط به علماً .
 الجاذبة، فالشيء الكائن في جو دون جواذب - إن صـح واقعه - لا يظهر وزنه، والكائن بين جواذب متعادلة كذلك يظل في أوساطها دونما ميل إلى الثى واحدة قضيةً المكافأة، والكائن بين جواذب غير متعادلة يميل إلى الجاذبة
 تميل إلى الأرض، حيث الجاذيبة فيها بالنسبة لها أقوى من جواذ ألاذب السا فإذا تصحّدت بجاذبة أقوى إلى الجبو، تصل إلى جو متعادلة الذجواذب فتبقى
 بالنسبة لها أقوى من الأرضية، تتصاعد إليها دونما حامل آخر، وكما شوهد في الهابطين على القمر .

ومثلثة الحالات في الأجسام دليل لواقع الوزن فيها، الظاهر أحياناً والكامن أخرى، فهو على أية حال كائن لا مرية فيه، فلو لم يكن لها لها وزا وزن ذاتي لما انجذبت بالجواذب عند عدي
 تعالى شأنها!

فالكائن إما له وزن دائب كسائر الكون، أم ليس له وزنُ كما اله تعالى، ألى وأما أن يكون له وزن أحياناً وليس له أخرى، فهذه قولة لا وزن لها إلّا

بروزاً للوزن أحياناً، وعدمه أخرى كما للكائنات المخلوقة كلها حسب
مختلف أجواء الجاذبية.
والسر" في ذلك أن الوزن هو قضية المادية والتركب وهو لزام المادة، وكذلك الطاقة المنبثقة عن المادة، كالجاذيية العامة، فإن لها وزناً كان كما لسائر الكون، وكالنور وأمثالها، والروح وأضرابها، وكل كائنات العالم كالجن

والملائكة.



 ليس هو الماء المولود فيهما، وللتفصيل محله الأنسب وهو آيته هذه في هود.
 إن في الأرض مععائش لكل عائش فيها، سواء فيها ولَكُمُه كافة


فإن الله هو الرزاق - ككل - ذو القوة المتين.


 جماد ونبات وحيوان وإنس وجان أم أيأ كان، عيشة شاك واملة


. سورة مود، الآية: (1)
(Y) سورة الأحران، الآية: •1.

 والمعايش جمع معيشة وهي ما يعيش به أي عائش حيواناً وسواه، فمن عائش يرزقه الإنسان كالحيوانات الأهلية، ومنه ما يعيش بنفسه من دون الإنسان كغير الأهلية، مهما يرزقها الإنسان حين يملكها كالطير وأضرابها، ومنه ما لا يرزقه وليس ليرزقه، سواء ما يستفيد منه كالمععادن، أو ما لا لا يستفيد ككل الأشياء التي لا ينالها الإنسان، كل ذلك دان داخلة
 حيوان وسواه، إذاً ف وْمَعَبِشَّهُ تشمل كافة الأرزاق الأرضية لكافة مرزوقيها دونما استثناء.
 المعايش ما يرزقه الإنسان من جماد ونبات وحيوان، حيث يسعى في في تسويته

 مَا فِّ آَأَرّْضِ جَمِيعًا . . .

واحتمال نالث فيه المـعنيان معاً معنيان، ففي الأرض معايش لكـل
 تَكْذَبَانِش

ولا ضـمير على الأول في العطف على الضير المـجرور دون إعادة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مود، الآية: } 7 . \\
& \text {. } 1 \text { (Y) سورة الأهراف، الآية: } \\
& \text { (r) سورة البقرة، الآية: YQ }
\end{aligned}
$$

الجار، حيث القرآن هو محور الأدب دون أن يحور حول سائر الأدب كما في سائر الإرب، نم الجمع بين الاحتمالين يرفع المحظور أدبياً لو كان.





 صفاته أو حالاته، وكذا الذي لا يصلح للتكون مهما كان ممكن الذات الـات
 الراجحة، أم صفات أو حالات لهما، أم إعدام العام الكائن عن بكرته أو في صفة له أو حالته .

دون الشيء المـمكن غير الصـالـح للتكوين فإنه مستحيل التككوين مصلحياً، فلا خزائن له عند اله كما لا إمكانية لها وقوعية.


 أم أي تحول، وهو شيء الذات المقدسة الإلهية، فإنه شيءّ لا كالأشياء، سرمدية الذات أزلياً وأبدياً، وهو الذي شيَّاً الأشياء. تم مطلق الشيء، بنسبيته الشيئية ومجازها، فعلية كالكائن، أم شأنية كالذي يمكن تكوينه، وافقته المصلحة الكونية أم لم توافقه، بفارق أن الث الثانية لن تكوَّن لأنه خلاف المصلحة.

ومن نم لا شيءٌ مطلق ليس بالإمكان أن يكون أيآ كان وأيان، وهو
المستحيل ذاتيأ كاجتماع النقيضين وارتفاعهما
والشي\& غير الصالح تكوينه في هذا البين هو شي: لأصل إمكانيته ولا
 كايناً أم سوف يكوَّن.
والخزائن جمع الخزينة وهي المحفظة، يحفظ فيها الشيء عن الضياع،
 ولادة، وهي الـخزانة التنكوينية كما الإرادة الإلهية بعلمه المحيط
 وَ


فخزائن الها رحمة وعلماً وقدرة خاصة باله، لا يخوّلها لأحد من خلى
حتى الرسول الأعظم هِ إذاً ف آخزائن اله الكلام فإذا أراد شيئاً قال له كن فكانه( الا وهو الكلمة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراه، الآية: ." } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

(V) اللر المتنور ع: 90 - أخرج البزاز وابن مردويه في العظمة عن ابي هريرة تال: تال .... :
 الصادق موسى إنما خزاتي إذا أردت شيئاً أن أرول له كن فيكون.

فعلهه. .
 كل شيء بحاجة إلى جمعية خزائن العلم والقدرة والرحمة رحمانية ورحيمية! وهذه الخزائن هي الصفات الذاتية الإلهية بما هي المنشأ للصفات المات الفعلية خلقاً وتقديراً وتغييراً وتطويراً أماهيه من شيء الذات الْات، خلقاً لا من شيء، أم خلقاً من شيء، ومن شيء الأفعال والصفات والحالات.

فالعندية هنا هي الصفاتية الفعلية الحاضرة للذات المقدسة بمبلدا
الصفات الذاتية.
فكما الأثياء ليست عند اله كمظروف في ظرف، أو وليد في والد، كذلك خزائنها مهها بان البون بينها وبين خزائنها، حيث الخاء الخزائن هي الكلمة التكوينية الصادرة عن مصلر الذات مُنشأةً من الصفات الذاتية، والأشياء مخلوةة في البداية لا من شيء، نم شيء من شيء
 يُولَـذه( (Y) وإنما هي سبب الإيجاد لا من شيء الذات، وإنما لا من شيء أو من شيء مخلوق من قبل .
تم وهذه الخزائن وهي الصفات الفعلية الإلهية الإلهة، هي خزينة العلم والقدرة والحياة الصـادرة عنها كلٌ شيء، المنتهـية إلى الإرادة تكوينية

وتشريعية.
فلا افتراق في خزائن التكوين والتشريع أن له - مثلاً - خزينة اللخلق ولغيره تقدير الخلق، أم له الخلق والتدبير ولغيره تطويره وتغييره، بل
سورة الإخلاص، الآية: الآية: مr.
 والمحمديين من عترته الطاهرين
 كل شيء خزائن، كذلك لكل كائن خزائنه بعد تكونه استبقاء: لكونه،

واستكمالاً.
فالشيء أياً كان، هو الآن كما كان قبل كونه، افتقاراً إلى اله، إذ لا يكسب بتكوُّنه استقلالاً واستغناءً عن الها

ولأن (انالا حيث تعني الذات بجمعية الصفات، ليس له مكانٌ، كذلك


لكل الأكوان.
لذلك، فلا يعني التنزيل نزولآ من علِ في مكان، وإنما نزولاً عن





 الحديد والأنعام.
(1) سورة البقرة، الآية: بان
(Y) سورة آل عمران، الآية: 10 (Y)


(0) (0) سورة الحليد، الآية:
(7) (7) سورة الحج، الآية: ب7.

سورة الحجر الآيات: •1 - YO





 ومصلحياً، شخصياً وجماعياً، نحتى نصيب الأرض من ماء السماء بقَدَر، لا



 هندسية أمّاهيه كلها منزلة بقدر، لا لا منزّل لها ولا ولا مقلُّر إلّا الشا الواحد القهار، حيث الخزائن كلها عند الش لا سواه وكل قدر من هذه الأقدار مُهندَسة في العلم والقدرة والـد

 (الفي العرش تمثال جميع ما خلق الله من البر والبحر||(1) وهو عرش العلم والتكوين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الرحمن، الآيات: 9-r } \\
& \text { (Y) (Y) سورة الطلاق، الآية: rer } \\
& \text { (r) (r) سورة القمر، الآية: }
\end{aligned}
$$


 (7) نور الثعلين


ومن خزائن كل شيء ملكوت كل شيء وناصيته، فلا شيء منفصلاّ في
كونه وكيانه عن ارادة الله.

: 自



 بين منفصلات السحاب، فإقلالاً لها ثقالا(r)

كما وإنها تلقح الأشجار (غ) بعضها البعض عملية الفحولة، من ذكر إلى
 تقدمت إنزال الماء وهو من مخلّفات لقاح السحاب.

فهنالك حبالى السحاب الثقال بما تلقحها الرياح لقحاً عن فصل ولقحاً في وصل لكي تكون ركاماً، وهنالك حبالى الأشجار تلقح أنثاهـا بذكورها بفارق أن اللقح هنا حمل نطفة الذكورة إلى الأنتى لنتحبل بالثمر كما في
(1) سورة النور، الآية:
ov : سورة الأعران، الآية الآي
 الرياح ثال عز ذكره رياح رحمة لواتح وغير ذلك السحاب للمطر ومنها رياح تحبس السحاب ما ما بين السماء والأرض ورياح تعصر السحاب فتمطر بإلذن الشا (£) نور الثقلين r
 تسبوا الريح فإنها بشر ولإنها نذر وإنها لواتح فاسألوا اله من خيرما وتعوذوا من شرها .

النخل وأضرابها، وهنالك الجمع بين متفرقات السحاب لتحبل بركامها واندغامها ماءّ، وهذه هي الرياح المبشرة، ومن تم منذرة كريح صرصر في أيام نحسات.

تم لواقح الرياح لحمل السحاب، هي قبل لواقحها لحمل الأشجار، فلولا إنزال الماء من السماء نتيجة اللقح الأول، لم يكن مجالٌ للثاني إذ لا أشجارَ بلا أمطار .
 هو الأول ذكراً كمـا هو الأول واقعاً، ومن تم الثـاني على هـامشه ومن مخلفاته.
 تكون هناك في الكون لقاحات أخرى للرياح غير هاتين، وعلّ التصريح
 الأشجار، كلقاح المعادن وأضرابها .

وعلى أية حال فهناك رياح لواقح حاملة السحاب، نم لواقح تجعل اللسحاب حاملة المياه، نم لواقح تجعل الأشجار حاملة النبات، نما نم لواقح ولواقح علَّ العلم يكشف عن وجهها النقاب.

وهنا لولا لواقح الرياح للسحاب بصورة مستمرة دائبة لأصبحتم عطاشى


 أبخرة إلى السـماء، أم ماء السـماء وهو نفسه ماء الأرض النازل الـاء منه وهو

 السماء، فأنتم دائبون في رحمة الله المتواترة المتواصلة، لو انقطعت عنكمـ لفترة كان فترة في حياتكم على قلدها .
وهذه الآية اليتيمة المنقطعة النظير في لاقحات الرياح تحمل ملاحم غيبية ما كانت البشرية لتعرفها في سالف الزمن وعلى طول الخط، اللهـم إلّا شُطراً
 - بحاجة ماسة بعضها إلى بعض، فمنا ولها ما ما خلق الله فيها الطّلع ومنها ما يقبله،

 نرى كبار الأشجار - كما النخل - والصنوبر والغار، أن لها تدبيرأ آخر، حيث

الرياح مسخرة لعملية اللقاح بين ذكرانها وإناثها .
وقد شوهد في بلاد (استكلندة) غبار من طلع بعض الأشجار يمر" في
 الناس بأعينهم المجردة تلقح إناث تلك الأشجار! .
 تأكيدات أربعة: "إن - ل" وجـمعيتي الصـفات پنا - نـحن" حصـراً
 تذييلاً بما قدم من مظاهر الإحياء لككل الأحياء، متواترة دائبة، هي صـلا

 متعة امتحان، والآخرة من عدله وفضله بغية الجزاء العدل الوفاق .

(1) سورة الملك، الآية: •r.

وهو المالك يوم الدنيا كما هو المالك يوم الدين؟. علّه إشارة إلى زوال المِلكية العرضية التي جعلنا الله مستخلفين فيها يوم الدنيا، فإنها تزول بالموت وتتم لله راجعة إليه كما له المُلك حقيقياً : لِّلِّلِّنِ


- ${ }^{(r)}{ }^{2}{ }^{2}$
 علم يحيط بكل مستقدِم ومستأخرِ، بكل مصاديقهما كوناً وكياناً وزمناً، دون أن نستقدم منها شطراً ونستأخر شطراً آخر، فإنه تضييق لكلام الها . فلو اختص بمن تقدم في الخلق ومن تأخر، لكان (االمستقدَمين عليكم

 الفاعل تلمحياً من العلم المحيط .
تم الـمـحور الأول والـقـدر الـمتـيقن مـن الـخطاب في الموجودون زمن الخطاب فلا مستقدَم فيهم ولا مستأخرَ، تم الحسر عام فـر في
 هو جمع بين المكلفين أجمعين ليوم الدين .
 وإيمانياً وعمليّا، حيث الطلب - على أية حال - هو قضية الفطرة الإنسانية،
 عالماً أم جاهلاً أو متجاهلاً و (1) سورة فافر، الآية: 17. (Y) سورة آل عمران، الآية: •11) (Y) سورة الحجر، الآية:


 فالمستقدمون هم الذين يقدُّمون أنفسهم بما يقدمون لأنفسـهـم ابتغاء ما


 المستقدمين والمستأخرين والحاضرين زمنيآ، مهما كانت الأمة الأخيرة

أفضلهم.
والمستقدم في معنى خاص هو من يقدم لحياته الأخرى، والمستأخر من
 الإنسانية وعلى ضوء الوحي، كما المستقدِم تقدُّمي يتقدم إليها ويقدمها :

تم المستقدِم في وجه عام - قضية استطارة الكتب واستنسان الأعمال خيرّة وشريرة - يعم كل تقدمي ورجعي، حيث الأعمال كلها تُقَدَّم إلى الحياة
 ويقابله المستأخر كاللذين يظنون ألّا بقاء واستطارة للأعمال خيرة وشريرة،


$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة التوبة، الآية: 1•Y } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: (Y (Y) } \\
& \text { (Y) نور الثقلين } \\
& \text { المؤمنون من هذه الالامة. } \\
& \text { سورة الانفطار، الآيتان: ع، ه م }  \tag{£}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: با. } \tag{0}
\end{align*}
$$



تم هناك مستقدم ومستأخر خيراً أو شرآ حسب مختلف الأعماء





وقد تستقدم الآية هنا في مسرح العلم المحيط الرباني كافة المستقدمين
 طالحاتها، ومستأخرين طالحات الأعمال وصالحاتها، حيث الأعمال كلها




 كانت كلها باقية بذواتها ليوم يقوم الأشهاد.

إذاً ذ ها المستقدمين والمستأخرين" تعمان كافة الحالات والمقالات المات فيا كل مجالات التكليف بعامليها الصالحين والطالحين أيآ كانوا وأيان، وهنا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

الفر ان في تفسير الفرآن/ الجزء الخامس عشر



(وَرِّنَ رَبَكَهِ الذذي رباك بكل ربوبيته لأعلى قـمـم التربية، تكوينية

 ولِكِيّ


الفهرس

الصفحة
الموضوع

تتمة سورة يوسف
v $\qquad$ ov - سورة يوسف، الآيات:
$r q$ $\qquad$ NY - OA : سورة يوسف، الآيات
vr $\qquad$ سورة يوسف، الآيات: AY -
$\qquad$
$\qquad$

سورة الرعد
$\qquad$ سورة الرعد، الآيات: 1-11
ivr $\qquad$ سورة يوسف، الآيات: 17-IY

1ヘт $\qquad$ YV - IV : Wورة يوسف، الآيات
Y. $\qquad$ سورة بوسف، الآيات: Y^ - YA
yyo $\qquad$ سورة يوسف، الآيات:

سورة إبراهيم

Y\&o $\qquad$ سورة إبراهيم، الآيات:
yov $\qquad$ سورة إبراهيم، الآيات:
ra. $\qquad$ سورة إبراهيم، الآيات: 19 - ع
riv $\qquad$

rry $\qquad$ or - سورة إبراهيم، الآيات:

سورة الحجر

Yol $\qquad$ سورة الرعد، الآيات:
rvr $\qquad$


